#  <br> هلال شومان 

كان غدًا

تصمعيـم الخالخذن: موومر كوكبي

## هلال شومان

كان غدًا


> Mathematician
> 31.10.2018
> © 2017 دار الـساقي
> جميع الـقوق كحفوظة
> الطلبعة الأولى 2017
> ISBN 978-6-14425-959-7
> دار اللـاقي
> بناية النور، شار ع العويني، فردان، ص.بِ: 113/5342، بيروت، لبـان
> الرمز البريدي: 2033-6114

> email: info@daralsaqi.com
> يككنكم شراء كتبنا عبر موقعنا الاللكتروني
> www.daralsaqi.com
> تابعونا على
> @DarALSagi
> Th
> Dar Al Saqi in
يبقون لألْتَهم عبروا. العرينا،

إلى أحداث تخذلنا، وتنعطف فجأة نحو البعيد،


رغم كونها تُعيد ترتيب الأحداث العامة على طريقتها، وتوسِّع الهامتِ




بعده بأعوام.
"لبنان معين لا ينضب. ومن خحلاله يمكن, أن نستشفً العالم، مثلما
 لفرط التبحُّر في هذه البلاد والكَلام عليها، أن أششيع الملل في الساهي
والمقارىءعلى السُّواء"،
(ميشال شيحا، لُنان فَ شُخميته و مضوروه).
"... إنّا نموتُ على رجاءِ قيامة الأمواتِ"،

الأرتوذكس في منطقة الأشرفيةّ شرق بيروت].

لعبلة سباق بسيطة بين أولاد ثلالثة في جُلول سوق الغرب كشفَّت بالصدلة عن وجود خمسة هياكل عظميٌّة في بئر مهجورة كان الأو لاد الذين تتراوح أُعمارهم بين التاسعة والعاشر على نزولِ خاسر السباق منهم إلى البئر الحججرية القريبة على حبيلى حبل، ليبقى في قعر ها خمس دقائق قبل الصعود من جديدر
 أفلت الحبل أثناء نزوله، ووقع في عمق البئر . وبعد قيام الولديْن الآنخريْن



 ولم تنته القصة هنا. فأثناء وجوده في في قعر البئر ومعاينته للمكان المان، عثر









## النووية بأحماض الهـياكل المُكُتَثَفة.

 وستشُمل التحقيقات التدقيق مع أهـحاب العقار، ما إن يُعْثَر عليهم. خالال الحر ب الأهلية، عندما كانت الما
 التحقيقات بعض القر ائن الدامغغة. وأضاف المصدر الأمني نفسه أنَّ المعلومات المتوفِّرَّ حتَّى الآن عن

 اللبناني من المبنى الواقح فيه ثكنةٌ لها، نظرٌا لإشرافه الاسترا الاتيرا العاصمدة والقُرى المحيطة.

## صُحُف الأيام المقبلة: حادث ساسين



 الوعي، فأخر جوه، ونقلوه إلى مستشفى رنا رزق القريبة. وبعد الكشثف عليه، تبيُن أَنُه مات قبل وصوله





## الطريقق إلى عاليه





 تنقط بلوحات إعلان، أو تنطفئ كليًا.

لم يشعر خاللد بالنعاس، أو بصداع أو غثيان، بل أخذل يستعيد الأثشياء في رأسه بوضوح أكثر . وكعادته، سأله رو جيه ثالاث مرات مات من وراء المقود إن

 مع أغاني عبد الوهاب.
الطريق إلى عاليه أقل زحمة في الشتاء ألصحاب ألماب المطعم لا يتتبرون

 إلى جانب طاولتهما، كان المطر يطرق الشبابيك. أكَكَرَ روجيه من الححديث، فيما قصر خالد إجاباته على جمل مقتضبا كم مرّة سأله رو جيه عن بيروت والعمل؟
كم مرّة، قبل أن يذكر أمامه أسم سهـى

## راديو السيِّارة: مبادرة تقنين

أطلقَت بلديات عدة في محافظة جبل لبنان مبادرة لمؤازرة وزارة الطاقة


 وردًا على أسئلة صحافيين حول مدى خلى خلورة هنذه الخخطوة، وتعريضها حياة السائثين الْلبنانيين للخطر، انبرى أححد اعضاء بلدية صوفر، معرِّفُاعن

 "اميرة للغايل. وأضافب المهندس "عمود إي عمود لأل"، شارخا أنَّ هذا لن. ثوو"ثر سلبّا على الإطلاقى على الرؤية على الطرقات أثناء الليل، مستشهذا بتجر بة

قامت بها البلدية في شار ع فرعي من شوار ع صوفر .
 عن معامل الكهرباء، وحرن الططاقة في موضعها الأصلي، أي في البيوت،

 عاصفة ثلججية أخرى الأسبوع ع القادم.

كالام روجيه


 وخاللد لم يُبِد له أيُ انزع انجاج عندما استنفل الححديث عن العمل، وعن بيروت التي تزد دادر فيهِا الز حمة

نهارًا بعد نهار، سأله عن سهى.
"ما عم نـحكي"، أُجابه نحالد بحتزم.



 له أرقام المدخول فحسبب، وتر كه يفعل ما يريد.

ما لم يقله خالّد
"مبْلا. شُفتا. مبارح. كنت نازل ع مطحم بأسواق بيروت. جيت لإقطع. لقيتا ir




 أنا. ما حبّيت إلحقا
وما تغذديت. هيداك النهار، ما تغذِّيت".

ثلاثة اتصالات
مضى أسبو عان على تر كه الشقُقة لسهى. أسبوعان لم يكفياه بعد ليعتاد مساحة الإستديو الصغيرة.
 الثابت ثلاث مرَّات.

المرُّة الثانية كانت نهار الأحد من الألسبو ع الأولو





لم ينقطع فـها يومُا الككلام.

 هاتف الإستديو رقمّا رقمّا، كأنّه يأمل فُي مظُ فترة المحادادثة. "قيَّدتيه؟".
"معي رقّم السليولير"، قالت وأنهَت المكالمة. "شثو في ما في؟"، سألها في الاتُصال الثاني. "رواق"، ألجابَته. "بدِّكُ نشرب قهوة بكره؟"، "عججقة"، قالـت متأفّفة. "انان بجي لعندكِ"، قالْ وانتظر ها لتردّ.
 تطحت الاتصال.
أما الاتِّصال الثالتِ فردَّت عليه وهي تتثاءب. "هيُقَتك من النوم؟"، سألها.

 على الحافافة بين النوم والوعي.






## الطريق إلى ساسين


 هار على الر صيف، فخر ج من جديد إلى الشّار ع، وتا لابع سيره. وصلت
 المحيط، ثُمأكمَلَت طريقها واختِغتِ.

تابع مشيهصعودا





 لم يعتَّهْ أَلوانها





 الشـار ع الفرعي إلى هنا، لا يعرف. نظر إلى الشابه، ومن ساعة المعصـم؛ عرفه. الشاب نفسهـ.
"باكك شي؟ موجو ع؟"، كر"ر الشاب سؤاله. "منيح. أنا منيح. ميرسي. ميرسي"، أُجابه خاللد.



 السوديكو وأصطلدت بسيارة تاكسير


المول فقط.

## صحيفة الفلانفل: إعلان

نُمْدَت جانيت الْخوري زوجة ضرغام الصليبي في الطريق بين سوق الغرب
 السيل ضرغام على رقم الهاتف التالي.... وله جائزة.

## . الاتّصهال الثاني

صعدت سهى إلى السيًّارة في كاراج منزلها. كانت الساعة تقارب الثالثّة


 ثم أعادَت المحاولة لمرّة البرنامج الإذاعي. أرادُت إطفاء الر اديو بالانتقال إلى خاصية البلّ البلوتوث، لكن.





السيًار ة، وقال: " "خلْلُي سيُّارْكَ داليرة".

كان المصحد ينتظر ها. ما إن حاولت فتح بابه حتُّى رأته يعود صعودُا.


 ونظرُت إلى الطاولة والكنبة ومنضدة التلفاز ، تُمُّانتقلت إلى غرفتها











 أنفاسها.
رنْ هاتفها. شبكته مع بلوتوث الميًارة، وأغلقت نافذتها، ثمُّ أجابت. كان خالد.

- رواق. شي مافي؟


 واصل خالد الكالام.

$$
\begin{aligned}
& \text { - بدّكُك نشرب قهوة بكرة؟ } \\
& \text { - عجقة. }
\end{aligned}
$$

 سهى مرّة أخرى في المرآة. كانت أبواق السيارات تزعق، والسائقون قد

فتتحوا أبوابهـم وخر بجوا ليتبيُنو| ما يحلدث
مرَّفتى على موتوسيكل صغير بجانبها، ودقَّ على نافذتها وهو يصرخ:
"مات... مات...."
"خالل. .. بحكيك بعدين... بحكيك بعدين"، أنهت المكالمة، ونزلت
هن سيارتها، ومشت باتجاه الشباب.

راذيو السِيّارة: أصلدقائي
"لازم كلْنّانوقف حد بعض. العالم كلن بيحسدوناعاللي عنا ياه. هاي حقيقة،







 منكن وشوف شو عندكن تقولولنا ياه. آلو؟"

مع موظٌ الأمن
أخذت سهى تستجدي موظف الأمن ليسمح لها بالدنخول. قالت له إنَّها لا
 وإنُها تأخُخرَت رغْتُ عنها
 19

في سيّارتها إلى المستشفى، وكيف أوصلوه إلى الطوارئ، وكيف طلبوا



من اختناق رئوي حاده وكيف نقلوه اللى غرفة العناية المركّزَّة.
 غير مقنعة، و صار يمعن في تجاهلها. كانت سهى قد وصلت إلى حانـة البرا البكاء


 شكرت سهى السيدة وهي ترافقها للداخل، فسألتها الأخيرة إن كانت

سهى نفسهالم تكن تعرف الإجابة.

راديو جار خاللد: مشادَّة
حدثت مشادًة بين وزيرَي الإعلامٌ والصحة في برنامج "كالام مسؤول"







 كان من الزميل سـالم إلا أن اغترض على هنا التلميح، ليردً الوزير "ماشي

 القانون الانتخابيٍ "، على حد قول الوزير ـ وكان ألما أن اشتعلَت المشادُّة فورّا

 الصححة لإعطائه حق الرد د، ويتابع التحلقة مع وزير الإعلام كأنُ شيئُا لم يكن، سائلا إياه عن برامج المنجُّمين التي استفحل انتشارها في الآونة الأخيرة.

## الالتّصهال الثالث

في الاتِّصال الثالث، ردّت سهى على خالد بين النوم واليقظة. اعتدلت في







كان لا يزال معهاه، سمعت زمور انقطاع ع الخطـ انتبهت عندها إلى أنُّها لم توقف تفعيل زردً الـ (Mute).
راديو جار خاللد: الغاز

تقلّم عدد من النواب بطلب رفع الحصانة عن النائب سالمٌ الققاروط إثر
 تكرار حدوتها في الآونة الأخيرة في شوارع العاصمة بيروت.

وظهر النائب قاروط في وقت الندروة المسائي في أححد أثشهر البرامتج




 فردَّ النائب القاروط بعر
 فيه الموت وبين مححلً إقامة الشخص الميتِ شرح نظريته، مذكِّرْا بظهور سيارات مبيدات في شوالر ع بيروت الغر الغربية
 لأهل الملدينة في أيام الصيف، فإنْه من غير المفهوم ظها



 مؤيدا اللنائب القاروط، وبعضها الآآخر عارض كالامهن ووصل إلى حدلّ الفخر المناطقي والتتتم الطائفي.
 إكمال الححلقة من دونها، وذلك درئا للتنّة، على حد قوله.

ـجلم ما قبل الالاتصـال الثالث
رأَت سمكا في بطنها.


تُندهش لهذه الرؤية. كأنها كانت تعرف، أو رأتْ السمك من قبل. لمَّا

 لظرت حولها، وتابعت بعينيها سربّا من أُسماك مختلفة الأنواع ع يسبح







صوتها. كان يضيع قبل أن يحدث نظربت أمامها فلم تجـد إلى الماء. ظلنّت أنُّها في المحـيط ا لم تعرف أنَّها في أكواريوم.

المملينة قد تغرق
صصا خالد عند الفجر على صوت اللرعد. أراد التوبهه إلى الْحمَّام. قام



 الشرفة مسرغا وأغلت وراءه الباب.

 $r$

المطر يخفُّ ويشتدُّ، يسر ع وييطئ. كانت شرفات البنايات حوله فارغة من
 المنهمر على بجلده. عرف هذه القوة. القوة نفسها التي باغته بها المططر في شهر عسله مع سهى في موريشوس. فكُكُ خالد أنَّ المدينة قد تغرق الآّن.

راديو جار خحالد: تنبُّؤات
ملأت تصريحات لمنجِّمين ومتنُبُّين لبنانيين قنوات تلفزيونية لبنانية مختّلفة.
 الشاشات اللبنانية منجِّمها الذي يظهر دوريًا ليدلي بتوقعاته عن الأوضاع

العامة.

والمشتركُ بين تصريحات المنجمين اللبنانيين قتامتها بالنسبة إلى الوضع






 وقد قامت إذاعتنا بـجولة في الشوار ع، وأستطلعَت آراء المواطنين حول

هذه الظاهرة:

 حاللن شوي، ويشتغلو ع حالهن أكتر من هيك. أنا عندي هون صبي

الالهمحل. هيديك المرًّة عملنا قعدة، وقلي أكتر. و كلُّو صـار ع فكرة.
 ."
 "ملمـك. لعبة أمـم هيدي".
هواطن ع: ״هني هيلك قالوا؟ (...) هيُّ ح تغرق بيروت؟ ما هيَّاها التروت عـم تطوف مع كل شتوه. شو الجديد؟ (....) أموات بدن يِر جععوا، لالالوا؟ شو فيلم زومبي هوّي؟ وَحّْدو اللهّ ياعمّي"،
|لمسّاتاحات


 - منيحة. . . منيحة. .. بتسلِّم عليكي!

- وَيْنِا مـاعـمـ تَبِّن؟
- عندها (campaign) بلديل لوزارة الداخلية. وفي برنامج بجديل ثبلُّن بعلد كم يوم. هالكين ربًا. - وزارة الداخخلية؟
- مش ع بنا بس ح تشتْغل برامج بالمحعة؟؟

أعاد روجيه هاتفه إلى جيبه واعتذر : "Sorry، الشغل مـا بيخلص. كـل كل الوقت إيميلالت. شو كنًا عـم نتحكي؟"





التاكسي يريد التحدلث معها.

"مين معلْمُك سو اقة إنت؟؟"، سالها.
"!Sorry" " ردُت سهي."
"مين راميكن علينا بالشأر ع هيك؟"، تابع السائق.


انطلقت زمامير السيارات وراء اللسيارتْن. كانت الإنشارة قد صارت




 اللى علبة المدحارم فأخفقت بسبب حزانم أمانها المقفل.
"روقي"، قال لها روجيه.

نهن من كرسيه والتقط العلبة. سحب منها محرمتيْن وأعكاها إياهما، فشكرته من دون أن ترفح صوتها. - شو في؟

لم تُجبه. كان المطر ينهمر خفيفًا. أدارت سهى المساحاتات، ونظرت إلى الز جالج يغبِّشه المطر، وتمسحه المسًاحة.

راديو جار خالد: طرد العربات
ما إنْ توقُف هطول المططر حتَّى عادت عربات الغاز للظهور في أُحياءبيروت،

 ميطقة. ولم تهلدأ الجموع قبل أن تحاصر العربات وتطردها منا من المناطق
 بإطالق النار في الهُواء ابتهاجِّا، فيما الكتفى آخرون بإطالِق الألعاب النارية النارية. وأفيد عن موت شـخصيْن وجرح أربعة برصاص مبتهج. وقام النائب


 رؤية عربة مشابهة بعدها.

## سترى أشياء جديدة

 رأسه، فرأى في الشار ع أناسُا يحتمون بالمظلات ويمشون بِطء تحت المطر، وآخرين بمعاطف ير كضون على الرصيف تحت مظالات واجههات المحالات.
دقُّق في ساعلة هاتفه. كان قد وصل متأخرّا، ولا يرى لينا في أي مكان.
هل انتظرته تمّ رحلت؟

رفع الفنجان ورشف منه، فأحسرّ للحظة بالكافيين يسري في بحسمه.



مبعدةٍ وقف نادل واجتم.



مطلُّق يعاني من الكآبة وفقدان الشان الشهية؟
 أشياء جديدة". أغلق الكتاب و و خعه على الطاولـي



 أغنية الاحتقال بالميلاد التي صدهحت من من مكبٌرات الصوت




 يمضِ دقيقة قبل أن يأخذ الشناب القُطنة منها، ويمسحِ لها وجهرها بشا بشكل غير احترافي، فأخذت المر أة تضحكاك استمر"ت أغنية الميلاد متبوعة بأغان أخرى. أطفأ العجوز الشا الشمعات.

 إلى الداخل وهم يتضاحكون.

بلدا المشهجل لخاللد مصطنغًا. لا يعرف إن كانت جمملة الكتاب هي




عرفها.
ريمه، صديقة سهى.
 لكزُ خاللد لم يكن منتبُّا لوجوده. كان نظره راحالًا باتجاه ريم. كان لا لا

لهرى سواهاه، و كان لا يسمع.

- إستاذ؟

صحيفة عججوز المقهى: الخخوف؟






 أحيانًا، أقعد أفكر كيف تمشي السوائل في أوعيتي الداخلخلية، وفي


 وقد يكون خليطًا من أز منة متوازية. فيما لو صحً ذلكَ لِّمَ أرتعبِ إذأُ من rq
 من أين أسقط، وإلى أين أسقط؟ وكيف أششعر بالاختناق كا كل مرة رغ رغم درايتي المسبقة بمضمون الحلم الممل؟ هِ هل أخاف الإعادات؟ أينتهي كل شيء؛ وأعود بعدها لأعيد كل خياراتي على النمط الذي خبرته؟

## صر صرو في المطبخ

 بالقرب من البالوعة، عند عتبة باب شرفة المطبنخ. مشى الصر صمور مسافة

 وانطلق نحو فريسته. "تايغر"، صر خت سهى من من جديلد، هذه المرَّة لتثني

كان الصر صور قد صار بين مخالب القط اللذي أخلذ يلاعبه لدقائقى، قبل
أن يفقد اهتمامه به، ويقوم بالإجهاز عليه.
تلفاز سهى: الغزو

ما إن أنحسرت العاصغة التي تضرب لبَنان، حتّى أفيد عن ظهور غريب
 أعلن مسؤولون في شر كات التنظيفات عدم ملاحظة أي وضي


 هذه البضائع إلى عقد مؤتمر صـحافي، طالبةُ من الناس الاققتصاد في استخدام

المبيدات، وشار حهُ أنُّ التّجار طلبوا كميات إضافية من عبوات مبيدات الحشرات من دول متجاورة لتلبية الطلب المتزايد عليها.
 شرض إعلانات المبيدات وشر كات الرُشَش. ولم تقتصر الإعانانات على
 والتحشرات تطنى على طول الطريق الساحلي بين بيروت والشمالمال، ومع
 مور الصر اصير والحشرات العملاقة المتكررة على نحو غير اعتيادي على جانبّي الطريت.

## ليش؟

كانت تضع سماعات الأذنين، وتلمس بإصبعها شاشة هاتفها حين اقترب خـالد منها، وسألها:

- ريم؟

نزعت السمًاعات من أذنها، ووضعت الهاتف على الطاولة، ووقفت
 بشيء من الانزعأج، كأئَّ قطع عليها خلوتها، فأعاد.تذكيرها ها باسمه. ا خالد

- أكيد، أكيد. كنت شاردة شوي.. كيفَك؟ - منيح. إنتي منيحة؟
- رواق. ماشي الحال. منيحة، منيحة! - شو الأخبار؟
- تفضل اقتعود.

لكنَّه كان قد جلس قبل أَن تنهي جمالتها الأخيرةَ، فرشفَت من فنجان

الشاي أمامها، وابتسمت له. ساد الصمت للحظة، فوقف خالد وقال:

- رع دوح.

إر جع عالمكتب. شو بتشرب؟
- 




جلس خالد من جديل.

سماعات الألذنيْن: الزحمة
شهلت مداخل بيروت الـجنوبية زحمة خانقة صبيحة هذا اليوم من دون
 وفيما نفت وزارات عدة مسؤوليتها عن الز حمة الطارئة، ومنها وزارارتا
 وسط الثشوارع، واتَّجه بعضهـم لشُرب القهوة في مقاه قريبة، الأمر الذي

فاقم الز حمة حتُّى منتصف اليوم.
أما المواطنون المحاصَرون في الأوتوسترادات والأنفاق، فقد كانوا محظوظين، إذ قامت بعض المقامي والمطاعمّ بإر سال دراج
 بالأيدي بين مـائقي درابحات المطاعم في ني نفق المطار على ملخلي بير بيروت الجنوبي نتيجة التنافس على الزبائن.
 الز حام ليتفاداها مواطنو ن آخرون، وهانه عيِّنة من الاتصالات التات الناقمة التي تلقيناها...

## حليثث القهوة والشابي



 اكثر من يستغيد من الز حمة المتفاقمة في البلد. - وبيّاعي جلد الغز الل والإشيا الصينية الللي بْيبرمو بين السيارات كمان 'ليستفيدو! - وشو آخر الإعالانات اللمي طلعت ع الآرمات عندكن؟

- إعلانات مبيدات حشرات وشر كات رشُّ. مشَ عمـ نلحَّقا





 الحمل الجديد الذي حصل عليه بعلاقات خاصة مع معارف كان انـ يتواصل

 عن البيت، فانتقل يُخبر ها عن الإستديو الذي إستأنجر ه، وموقعه، وفر اغئه رغُم صغر ححجمه من الأثاثاث.
وعل "بس فيه الإثيا الضرورية"، قال.

كان يتطرُق إلى تفاصيل كثيرة بالا توقف. فكَّر إنْ كان من اللانئق سردها




 المشتركيْن. منذ أيان الجامعة كانا الاستثناءي، وبقيًا.






$$
\begin{aligned}
& \text { في الحقيبة، لتتخلص من الطعم كلما اضطرُت لشر بها. } \\
& \text { "بهالشنطة؟؟"، سألها. } \\
& \text { "بّلّك تشوف؟"، أبحابتت. } \\
& \text { "إيه!"، قال. }
\end{aligned}
$$

فتحَت شنطتها وأخر جت الفرشاة والمعجون.
"وشو كمان فيه؟"، سأل.
"بس هالأدْ بِلدر طلِّع"، أُجابت مبتسمة وأعادت شنطتها إلى الكرسي
بجانبها.






الحمل يتفر جون على البرامج الاجتماعية في الليلة اللسابقة لنهار العمل،

 أو الـحصول على الكافيين، فكرَّرَت ريم أنَّها تشرب با القُهوة فقط لتطرد

النحاس

"وبتضلِّك نعسانة!"، سألها.
"هاي قصة طويلة"، قالت.
 واتُجهه إلى الشار ع. كان قد الستبدل وجوم العمل بابتسامنة انتهاء الدنوا'م.

صححيفة النادل: شبكة السل(مة
اليروت - نقلت أكثر من صحيفة لبنانية صدرت اليوم عن جمِيِية "ثبكة



حـدوث زلز الل بقوة 7 إلى V درجات".
وأشارت تقديرات الجمعية الإحصائية إلى أنَّ أكثر من تسعة آلاف
 هـختلف المناطق اللبنانية خارج الماصمة.

 وظهور أكثر من منجّتم على الششاشات لالتحذير من حلدو ثبييه بزلز ال 1907 الذي هـي هـم سنتها ما يقرب من ستة آلاف من منزل.

صوت راديو الجار
عاد خالد من المول، ورمى جسسده على السرير . نام أربع ساعات متواصلة،

 الأولى منذ زمن التي يشعر فيها بالعطش عند الاستيقاظ. عزا الجفاف

 تصل على هاتفه من غير أن يجيب عليها.

 والصحيفة، وخطا باتجاه الشرفة. سمع الصهوت المعتاد العميق لراديو
 ووضع القُتُنْة أمامه على الطاولة، وفتِح الـجريدة وأخذ يقرأ فيها


 كأنّهُ يستقبل أحكّا. كان العجوز يضـ في بانب كرسيه الراديو الذي ينبعث منه موجز

الأخبار، وفي حضنه صينية عليها إبريق شاي وري وكوب من من زجا
 عليها. رفع العجوز الراديو القدلديم وو ضعه في حضنها وأخذذ يغيّر الإبرة من محطة إلى أخرى.
 عن تغيير الإبرة فجأة.

رفع خالد نظره. وجد الحجوز ينظر إليه، فاستدرك: "مر حبا".
"بتشرب شاي؟"، سأله الحجوز.

صحيفة عجوز الممقهى: فيبروميالّجيا
كشُف تقرير صادر عن تجمُّع جمعيات صصحية غير حكومية عن انتشار رمطُرد لمرض "الفيبروميالجيا" في لبنان. وشرح ياسر حلبي، مدير إمدى الجممعيات المشاركة في إعداد التقرير، عن أعراض المرض



هصره بالتعرض لصدمات جسدية ونفسية متكررة. وأضاف ألسيد حلبي أنَّ "الفيبروميالجيا"، عصيّيٌ على التو صيف أحيانُا، وكثير من الاطباء لا يشخصونه إلا بعد استبعاد كافة التفسيرامت المـحتملة

الأخرى للأعراض المر الانية.
وتنعكس حالة ضياع المتشخيص هذه لدى المرضى أنفسهـم الذي


 والقلق، و"سيرو كال" لاستقرار المزاجه، و"كزا الناكسي" "لتهلئة الأعصاب"
 "الفيبروميالجيا" مؤكدة أنً الأخبار المتناقلة هذه تستنتد إلى المت اجتهادات |احصائية غير دقيقة تستفيد من الوضع اللدقيق الذي يعاني منه البلد في ظل الظروف الإقليمية المحيطة التي يعرفها الجميع. $r v$

النوم في الوطى
في غرفةه، في بيت بمنطقة وطى المصيطبة، وضتعت ريم حقيبتها على

يا حبيبتي؟".

أغمضت ريم عينيها، وشعرت بيد أمهاعلى بجبينها تتحسًّس حرالرتها،
 عتمة المغيب طاغية في الششرفة. شلحت ملابسها بسرعة. وتر كت الجـر الجينز
 أحسًّت بالر ااحة قلئلْ. جلسـت أمام المرآة، خلعت حلقها، ونظرت إلى الى
وجهها.
 غسلت و جهها بالْماء البارد، وعادت إلى سرير ها. رفعت الغطاء واندسَت تحته. سمعت أصواتٌا عالية من الششارع، فنهضت. فتحت باب باب الشرفة، واتَّكأت على الندرابزين تتغر ج على عراكُ حول مون موقف سيارة. فعل مثلها الكثيرون في الشرفات المحيطة، ومنهم من أخلذ يتبادل الأحاديش أو يساهم في اقترأح الٌحلول من عليا


فآترَ ت العودة إلى السرير .
 وأغمٍ




فكُرت بالصدفة التي جعلتها تلتقيه بعد طلب سهى منها، المذي ستبدأ


والتقط في طريقه بجريدة تر كها زبون على طاولة مـجاورة. "بدك تشوف شو في بقلبا كمان؟"، سألته.
"لأ. أنا بحبٌ بس جِّعَح الإشيا"، ردّ.
"بحب جمُّع اللحظات"، أضاف مستطردًا كأنّه يصحِّح لنفسه.


 خالد.

كبسـت على اسمه، لترى رقمه الذـي أعطاها إياه قبل مغادرتها للمقهي.


 اللسرير، ورمته فيه.
 النرفة، وعادت لتجلس على كنبة غرفة الجلوس، والثقطت الريموت كونترول.
مـن مكانها، رأتت والديْهِا في الشرفة يشر بان الشناي.
 المجاوررة، فحملتها ورجعت إلى سريرها، تار كة التلفاز مضاءٌ على نشرة انخبار .

 تجلد أيَّ تفصيل يلفت اللظر ـ وعندما وصلت إلى الصفحة الأخيرة، انتبهت rq

أَنُها قضت ما يقارب الساعتيْن وهي تقرأ.
رمت الجريدة على الأرض، وحاولت النوم من جلديد. وبعد نصف

 وضعت رأسها تحت المخدلة. مرّت دقائق قليلة. وهذه المرّة، نامت.

صححيفة الكنبة: مقابلة

- لِمَ هذا الاختالف الصارِخ في طريقة السرد عن فيلملك السابق؟
 الذين ينامون باكرْا خار ج أيام التصوير، وإذا ما ما ناموا لا يستيقظون إلا







 ويجعلها مجرد قصهة عادية أخرى. كنتُ أود أن أراها مبهمهة، وأنْ أعرفها


 على الشناشة، لا نقلها فقط، محكوم بشرط يترافق مع تللك الإقحامات:
 القصة وتر حل. تبلدو في غير مكانها لوهلة، ثم تبدو في مكانيانها الطبيعي مع



 جذيُّا منذ الفيلم السابق. ربما أنا النـي لمـ أعد أنا.


## اسمه ضر غام

 اللراخل خيط نور خفيف، وترك كأثره على أر ضية الشُقة وصولْا إلى بالاطات
 شمعدان رخيص على منضدة قريبة. كانت الغرفة مظلمة إلذ من نور الشمعة






 البالخل من الششرفة.




شرفات المباني حوله. كان ير اها من هذه الجهة للمرَّة الأولى، واكتشف بنايات أخرى لا يراها من شر منته.


زمان هون؟".
"أقل من شهرين"، أجاب خالد.
"کم ملتقة سكر؟"، سأل ضرغام.
"بال سكر" أجاب خالد، وهو يقترب ليأخذ كوب الشاي من يد
العجوز المرتجفة التي كانت تحاول رفع الكوبا
"بعرف. إسمي غريب شوي"، قال ضرغام وهو يرشف من كوبه.
وأضاف: "هلُّأُ بَخبرك شو قصتو "
بينما كان ضرغام يخبر خاللد بقصة اسمه، رنَّ هاتف الألخير قاطعٌا الحديث، فاعتذر خاللد، ونظر إلى شـاشة الهاتف ليجد إشارةَ اتصالٍ من

دفتر يوميّاتا ريم
تختلف الأشياء عندما تنظر إليها من زاوية أخرى


 وفي انحناءته، كاد بنطاله الرسمي يتفتق. كان الأمر باعثّاعلى العـلى القرف.
 مع بعضهم. أنا نفسي لا تنقصني كيلوغرامات المات زائدة في بطني وفخخليّي. ليست السممنة على الإطالاق. لعله انعدام التناسق؟ أو لعله الالظظهار المقعصود منه لهلا الانعدام عن قصد أو جهل؟ لستُ أعرف. لكني أكيدة ألنَّ الأمر

شخصي محض، يرتبط بهذا الشخخص تحديدًا، وربما بي أيضًا.

 فصيل حزبي في مسأللة عامة. فجهتُ حينها. فرنسي منعدم القدرات، لا لا يعرف شيئًا عن هراء هذه المنطقة، صار يتحدث على هذا النحو خالال أقل من شهر 1







## الرقم غير متاح حاليُّا

وقف خاللد قرب شاشة كمبيوتر ضرغام المظالمة محاولألا الاتصال بريم. امتُدت يده بشكل لا إرادي إلى فأرة الكمبيوتر وحرّكتها
 الانتظار دقيقة، ومعاودة الاتصال. في وقفتهن، أُخذ ينظر إلى زوايايا الغرفة.

 أولاًا من جديد، استقبله الم-جيب الصوتي.
"استاذ خاللد!"، أتاه صوت ضرغام مناديّا من الشرفة، فوضح هاتِفه في بيبه، وعاد إلى الحجوز.

## شاشة الكمبيوتر: الهجوم

حذَّرت المديرية العامة لقوى الأمن اللاخلخلي من فايروس شديد الخططورة أصاب ويصيب الأجهزة الالككترونية في لبنان من حواسيب واسيب وهواتف محمولة.
وأوضحت الملديرية، في بيان رسمي صدر عنها يوم الأربعاء، أنّ "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفية الفكرية في وحدة الشر طة القضائية تحقُّق من قيام مقرصنين إلكتر ونيين ببثٌ فايروس شديل
 جزء كبير من الهجوم على الأجهزة المشُغْلة في نطاق الأراضي المي اللبنانية"،

 مصدرًا من داخل المديرية قال إنَّه "بواسطة الفايرونى، يمكن للمقرصن تعطيل مهام نظام التشتغيل وستحب معلومات مهمة من الـجهاز"،

 في المأساة التي تلف المشرق العربي والتي استطاعت الحكا
 لبنان في حالة العاجز تقنيًا عن حماية نفسه وعن مواكبة التطورات في المجالات الـقنية".

## تايغر والفقاعات

 الفقاعات تصحد فوقَها حتَّى ارتناعاعات قليلة وتفقع. هذا السائل غريبا


 السائل، وصار يلاحق الفقاعات. لكنه الآن يكتفي بالوقوف والما ولتحديق






## ما رأَته تحت الماء

لهستان أبيض. لا. سكريُّ اللون. يبدو قديمّا. إلبسيه. العزف في الشار ع.


 العربة تدخل. الموسيقى تعلو. كأسان من النبيذ الأييض. كأسان أُخريان.



 البيض. أُنظُ . صغيرة صغيرة جذأ. اليد وراء الظظهر. العناق من الخلف.
 الخطط. حل السواد. أُنظُر. حفلة شاطئ. البيرة. الكثير من البيرة. العودة للغرفة. العناق. الحبُ. التعب. النوم. الحلم. الفقاعات من جديد. فقاعة

تطير تلحق بها أخرى، تُترقان، تتقاربان، تفقعان. استيقاظ. شهقة. صعود فوق الماءء. سعالل. أيُ الفقَاعتْن أماتُت الأخرى؟

## تلفاز سهى: عرالك بالأيدي

"كانوا موّتو بعض!".


 بينهما، وهذه المرّة بالأيدي.
لكن كيف حدثت الو اقعة؟

ليل الجمعة السبت، وأثناء وجود ورزير الإعلام في مطعم "آلْ دينتي"





 عائد إلى تلاسن كلامي بين مرافقي وزير الصححة وضيوف ونير المير اللإعلام.


 إطلاق مر افقي أحد الوزيرين النار في السقف، وقيا وقيام مرافقي الوزير الآخر بالردٌ، ما أسقط ثريا بأذر ع نحاسية من السقف وحطمّها على إحدى

الطاولات من دون أن تصيب الحاضرين إصابات مبانرة.
 "الأخبار المتداولة حول الأعراكُ ليست أكتر من فقاعات إلعات إعلامية في بلد باتت السياسة فيه مفتَقَدةَ بسبب بؤسها وانعدام ابدلاعهـاء"، من دون ألن ييطرق للفيديو المرفو ع على يوتيوب.

 وزارة الصحة.

## سأنتقم عندما تحين الفر صة

امتلُّ الححوض من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار .



 ظلت تنظر في الأسماكُ وهي تسبح، حتُّى أحسًّت بيد ألبير تكشف النطاء الفقطني، وتلمس فخذهانا. سحبت ريم الغطاء والتحفته وقامت


 وقع الخطاء عن كامل جسمها ولم تأبه، لكنّ صوت ألبير الناشز الآتي من السرير خرق السـكون.

- سمنت في منطقة الحوض منذ لقـونائنا الأول.
- ليس أَكثر من مؤخرتك!
- جميل. بحملة جكيلة علّمـك إياهـا مـخبولو هنا البللـ!
- ردُّك المفضل !

ملَّ يله إلى علبة السدجائر ، أخر ج سيجاره مننها، وأخفىى انتصابه بحر كة اعتيادية من يلده اليسرى ى. رمى الأطر افف المـحترقة من اللسيجارة في في المنفضة

التتي وضعهها فوت بطنه وسألمها:

- أححبته؟ الأكولريوم؟
- 
- يُخيِّل لك!
- ذاكرته قصيرة.
- كيف عرفـت
- .
- عليلك أن تتو قفي عن مشاهلدة قنانَّي الطبيعة و التحيوانات!
- هـل يححلم السـملك؟



ثلاثة أيام قبل الـ

 "الكمزاج"، كلمة روجيه المفضهلة. كلْمـا دسً لها أسعلوانة موسيقى كا>سيكية في السيّاره، ذكر الاكلمة. "هاي كَبَبا موزارت بحمر ... هاي تطوير للمقطوعة اللُّي سمعناها المرةٌ


ماتت مرته... هاي ضَلْ يسمع نغمتا براسو ولمًا كِملتِ، عزفا ونوَّتها ع ع الورق..."، كان يضيف شار مُا. البار حة اعترفَت له: "كَا روجيه، أنا ما بسمع كالاسيك. شو باكُ نازل
"بتصيريي تسمعي"، رَّد.



قال رو جيه جملته ثمًّ انتبه.
"يلعن أبوه هاللسان على أبو الكلاِسيك|"، صرخ.

وأضافت: "عالطلاق، مشن ع لسانك""، أكملت نضتحكا . هل اعتادت فهلّْ؟ يصعب أن تجزم سهى بذلك. مع رو جيه، اللذي

 النسيان. كلما تنقُلْت في زوايا الشقُة، تأكَّدَت أكثر أَنُّها ستفشل في صـدُ الذكريات.
في المطبخ، في الدرفنة الثانية من الخزانة العلوية، يقبع صحنهـ المفضلـ.





 هاتفها على المنضدة حيث كان يترك كوبه. تتجلس على الكنبة الطويلة،

حيث كانا يستلقيان، ويحضنها. تنظر إلى تايغر يقف في الزاوية التي اكتشفها حديثًا. هنا كان يُرِاكُمُ صحفه حتّى تستحيل عموذًا وصل مرَّة

إلى السقف!
أما مـجموعة الأسطوانات ففي مكانها في الزالوية الأخرى ع. وما يُكثِثر

 تأَكَّكت من الفشَل. تقف سهى وراء باب الششرفة الخختبي، وتنظر من شبابيكه الز جاجية

إلى الخارج
 المتنقوق نحوه بالا سبب، فينغلق الباب كليًا ولا يعود يستطيع فتحه من





افتحيلي!"، ردّ.


ويخر ج، ويترِ كه. .. مفتوحّا.


 يحرقون النفايات في مستوعبات أول الشارع ع لم تكترث كثيرا"، وظلْت و اقفة تحدّق في المساحة التي تفصل البنايات المسجاورة عن بعضها. كان

الالمناء يزدحم بشبكة من الشرائط والأسلاك. هذا خط ستالايت، وهنا مهُمل موتور، وذاك خط إنترفون داخلي ..
 الثقالهما إلى هنا، وظلّ يعتني بها ويسقيها حتَّى الأيام الأخيرة.
 الصعود دالْى النَقُّة. "ِيا مدام. هيدول ميتين. وما ح يعيشو حتّى لو سْقِيناهُن"، قال لها

العجوز "معليه أبو أحملد، اسقيهُن"، أُمَرَته سهى وهي تشير إلى الزر ع الأصفر اللاابل.

مقلّدّة نشُرة المسـاء: وحدة وطنيّة
ليس جبل نفايات هذا الذّي عرفته بيروت اليومَ ليس ججـأْ محترقًا. البلد كله

 من البيوت حول الجبل. أُميب بعض الأطفال بالاخختناق وحملـهم ذووهم



 لم يتوقَّف المششهل هنا، فقد تابع اللبنانيون عبر الشتاشات ات وصول

 بأسلحتهم المعهودة، بإيعاز من قياداتهـم إثر الالتصالات بينها، والتي نتج 01

عنها قرار بتنحية الخخالفات اللسياسية مرحليًا، والتنسيق معّا لمواجهة الـحريق.
ورغـم كل الجههود، لم تُحاصَر نار الجبل الحائم، بل كان حجمها
 أمر الطبيعة لكان الوضع تدهور إلى ما هو أسوأ، فقد أبتِ السمـاء إلا أن
 ومعه جَزَّ سَكَان المنطقة


 نعرف متى يياغتنا، ويظهر، فهل تتفاجأ الدولة عند الدها من جمديد؟

## من الحقيبة إلى الخز انة

أطفأ خاللد الـلفاز قبل أن تبدأ المذيعة تلاووةٍ مقدّدة نشرة الأخبار .


 على منضدة خشتبية أعطتها لينا لـروجيه، وأعطاها الألخأير لها قرُر أخيرًا أن ينقل ثيابه من التشنطة التي تر كها لأسابيع في الز الوية. روجا رويه

الشتنطة واستنكر : " "يش مـحسِّسْنا إنك لاجئ؟"،




رلو أُنُه مقتنح بكونه مجرِّد وهمّ، يتطلُّب على الأقل أن يشتري بحض الأثات
وهكذا رافق روجيه ليشتري خزانة...




 سمرافق سلفُا على أي تطععة تنتقيها. كانا يجتمعان
 الهمساحات، فإذا حدث أنْ فاق سعر قطعة توقعاتهما المتْفَتِ عليها، أو إذا الهبّت سهـى قطعة ليست ضمن لائحة الأولويات، كانت تُّصل به لتقنعه،





 لطير منتشرة في شقق بيروت المتواضعة. اللسمسار اللذي باعهمها البيت
 الرثيسية إلى غرفة ملابس، وسحبَت مساحة من غرفة مـجاورة لتجعلها -

 للملابس التي يستخلمها، ورُّحَّت ملابس الفصول الأخرى إلى خزانـة

حائط في الغرفة المغغيرة، ثمًّ انتهى الأمر بأن صارت بجميع ملابسهد في خز انة الحائط.
لم يحد خالد يدخل غرفرفة الملابس، و حظظيت سهى بمملكتـها الصغيرة. " من دون أن يشترِيَ شَيُّا.

صُحُف لينا: رمزي متخطوف
بعد أيَّام من عرس الو حدة الوطنية أمام جبل النفايات المدحترق، تعرّض

 مـجهولة بعدما عصبوا اعينيه بقطعة قماشى، قبل أن يعيدوه صبيبحة الأحلد إلى الى

المنطقة ذاتها.
وعُلمَ أنَّ الخاطفين أطلقوا سراحِ رمزي لدى إعلامهـم بطائفته وبانتمائه السياسي، وقد قاموا بعدها بالاعتذار منه قائلين إنُّمم اختطفوا الشار الشخص

الخخطأ
ولاحقًا، قام وزير الداخخلية بزيارة المـخطوف الحائد في بيته، وألثقى كلمة مختصرة بدأها بتهدئة الصححافيين الحاضرين فير في المكان بان بالقول: "مشي الحالل. .. مشي الحالا .. هُيّاه قدامكن ما با بوه شي.... "



 الوزير قائلا: "إنت أكيد لبناني؟ مش مـخلُط يعني؟"


تدنُّحل لينا
وصلَت لينا تحمل صحفًا ومجلات وملفات لتجذَّ رو جيه وافقًا عند باب الناليري.





 الملفات والصحف والممجلات، وقطع الطريت باتجاه السيًّارة، ثمٌ التفت
 الناليري.

 رواد المعر ض إليهما، أنهَت الكناقَ بأنْ ربتَت بيديها على ظهره ه، وأبعذَت

جسمها إلى الوراء. أمسك خالد أنفه بإصبحْيْ كفه الأيمن وحدُق إلى الأرض وقال شاعرْا
بالحرج: بَعتت وراكي وفلّ؟

- هلُّا إنت من كل عقلَك رو جيه كان ع يقلر يساعدكك بهالششلهَ؟ - لا. هوي ما خصُو . أنا... - إنت شو؟ - أنا ما منيحع... - طيب، شو رأيك نروح نشر ب فنجان قهوة، قبل ما نكمّل؟

لاحظت ثيابه. قميصه مسعللك، لون بنطاله لا يليق بلون القميص،
 - أديش إلكَ ما اشتريت تياب؟

ما لم يقله خالد
انتقينا خزانة وحيدة. لكنها كانت خزانة مختلفة. كانت صغيرة الحجام بدرفتَتْن، طولها يكاد يصل إلى كتفي فقط. خشبها مطليٌ بمشَحات زرقاء وقبضاتها حديدية. على درفتها اليمنى رُسِمْ فيل أزرق مبتهج. يتخذ شكل نصف حرف S ويمتد حتّى اللدرفة الثانية. حوله نـجو موسيقية وطيور صغيرة وفر اشات تحاول تصدير مناخ احتفالي طفولِي. وضعناها في البداية في غرفة نومنا. في الزاوية قرية


 على كتفي وبكت. والآنن، وأنا أضع رأسي على كتف غير ها، أشعر برغبة جامجرة في البكاء.
 إلى الششار ع. أرى الناس، والأشياء الجامٍ



صُحُف لينا: رمزي يشكر خاطفيه
"على وجه المسلححين النذين خطفوني، رأيـتُ عمق المأساةً التي يعيشونها



 :يعقيقة صر اعنا، عندئذ ستنتصر المتحبة على الحقد و يعود السـلام اللى ربوعنا


تسوّق لحياة أخرى
وثقف خالد في غرفة القياس يحاول لبس البنطال الذي انتقاه. لم يفلح





لاهمدها. عرف طلبها ولم يعر ف السبب. أم لعلّها كثرة الأسباب؟







له أنّهُها هنا، وستبقى هنا هنا
 دار تليق بالعجائز أمثالي، قالل. هن هنا أرى البحر ـ الآلن، وأنا أتحكا مكا معلك الرى البحر تحتت الثلل. طعامهـم طيب. يعتنون بي. هذا رقا رقمي. تستطيّع أن ov

تطلبني عليه. من الممككن أن تزورني أيضًا. لككن ليس الآن. بعد أسبوع.
 كان خالد يستمع إلى حوار من طرف واحر واحد، يحمي نفسه من التفاعل

 خطابه، وماتَت رغبته بالسؤالل تمامْا مع نهاية الخطابـ



 حينها، طفله الأول الذي مات قبل أن يحيا، أو عاثن قليُّل قبل أن يموت، لا فرق.
"قد تفهـم لاحقْا"، قالكت سهى. هل قصدَتْ قصته السابقة مع أبيهء أم قصته اللاحقَة معها؟؟ هل كانت

 العائلات، وهو حدث يُنسى مع الطفل التالئلي. متى بدأ السقو ط إذا؟؟ مع الطفل التالّلي؟ طرد خالُد الأسئلة من رأسه وهو ينج




 "تسوَق لحياة أخرى "، قالت الملصقات على واجههة المححل.
"يُلْ تعا نقعا- نحكي"، قالت له لينا، واتًَجها نحو هقهى قريب.

ما قالته لينا
هـ بك بك كلما التقيتُك وجدتُكك أكتر صمتًا ووحدة. لا الصممت يوصل





















بلُورة سهى. كانت تضحية من الأنو ع الكبير بالنسبة لك. أفهم ذلك. وأفهمـم المستحيل الذي تخطيته مع فقدكما للطفل الثاني. أستطيع فهـم شعور بالعجز عن حمايتها وحماية ابنك. أستطيع فهـ إحسا بعدها عندما طلبت سهى الطلاق. لكنْ، ألا تظنُّ أنُّ الأمور لا تقاس على على






## المدلينة عبر توم



 ألبير يحبه، لكنًّ الوقت ليس وقته. ليس في السادسة والمنصف في صبيتحة

 كانت الطرقات فارغة إلا من بعض السيارات

 وايتسِ في مكبِّرات سيارة ألبير . بدأَت ريم ترى المدينة عبر توم: "أنتى، يا حَبِّي، تلبسين فستانْا، وأنا أرتدي ربطة عنق". كانت ظالال المليل قد بدأت تختفي. ""سنضنحك على القمر القدديم المـحتقن باللدم في تلك السماء الخمرية". نتَشَت ريم عن

القمر ، أرادت التأكد ممُا إذا كان بلون العظمه كما يؤكد توم في أغغنية أخرىى، لكنها لم تججده. كانت السماء صافية، وتستعد لانستقبال النور الكاململ

 امرأتان سمينتان تحملان الآلس الأخضر ، وحارس المان





 هوم مكتظ". فكُرَت ريم أنَّ صوت توم الأجشَ يلائم صفاء البدايات،

 هير قابل للفناء.
ما الذي سيفعله ألبير عندما يصحو ويفتّتش عن مفتاح اللسيًّارة ولا يجدلد؟
الأرجحع، لا شيء، سيظنُّ أنَّها خرجت لتشتري فطورًا.


 انتابتها رغبة غريبة بأن تحفَ الـجانبا
 عادت بالسيًارة إلى الوراء، وأعادَت ركنهاً



آس من إحدى المرأتيْن السمينتيْن، فأخذت المرأة تعدّد لها مزايا النبتة،

 بعض حافات القبور الر خامية المتلاصققه، وتقفز فوق أخرى ع عندما ينسدلُ الطر يق أمامها، وتدعس على حافات أنحا
 قبل أن يعيد: "لنضع معطفًا جديدًا من الطالاء على هذه البلدة الوحيدة القديمة".
توقُفَت ريم عن المشني، ووضعت الآس على قبر واللديْها.

## راديو اللسيّارة: خطف الرموز؟

صحا المواطنون اليوم على خبر فقدان الاتصال بالنائب سالم القاروطـ ولم ولم تُعرَف معلومات كثيرة عن الحادث، مع رفض المصادر الألمنية التصريح.
 الحادث بمو اقف النائب الأخيرة؟ وهل وصلت تري تجاري تروج في الآونة الآخيرة لتستهدف رموز المدولة؟ وإذا كان الأمر كذلكّ، فمن يكون الهدف التالكي؟

## ظهور كريـم

توقَفت سهى بسيارتها أمام كثكك الصحف عند رأس زاروب بيتها ـ أرادَت






تريبة حامأْلْ منقوشة وردُّ عليه:

- وطي صوتكا شو في؟!
- المدام عم تسأل عن المستشفى اللي أخلدو عليها أحمد.
- يلا. نازل.
 سيارتها تحت الشُرفة تنتظره. لم تمضِ دقائق حتَى ظهر كريم ثانيةٌ عند
 يسرّح شعره المبلول بمشط صغير يحمله في يله، ثـم اتُّجه ناحية السيًّارة.
 باب المقعد الأمامي الآخر، و وحاول فتح الباب.


 المرآة الجانبية. وعندما انتهى، وضـع المشطط على التابلوه وقال: "يلا!" سألت سهُى غير فاهمة: "يالْ شو؟"
- عالمستشفى!
- إي. قلّلي اسما، وأنا بروح اليوم بالنهار .
- ليث عندك شي هأُؤ؟
- أنا هيك هيك كنت رايح اليوم. ف منروح سوا.
- بس...
- عندك شي؟

بدا على سهى الانزعاج ج. - انزال عيّط لأهلك.

- مو هون. خلص اتُكلي ع ألله.

 - عندك شي؟ أعاد كريم سؤالهو وهو يضبٌّ أُصابعه تو كيدًا لمعناه، فردَّت سهى مستغربة.
- 
- إي يُّال. منروح سوا. أصألا ما رَنْ تعرفي توصَلي لـحاللك ع برج حمود. في حفريات.
نظرت سهى إلى كريمه، وقد زادت دهشتها : كانت قلد فقدت كل الحيل
أمام إصرار الصبي، فحاولـت أن تسأل من جديد:
- وأهلك ما....؟

قاطعها كريـم وقد بدأ صبره ينفد: - ما حـدا سَألان! رَحْ نمشي اليوم ولًا لأ؟


- أنا كريم
 - وأنا سهى، وما عارفة شو عمـ ساوي.
- بعرفلك. ساكنة بالطابق الرابع بالبناية جوّة 10

مسافة قصيرة، قبل أن يعودوا إلى لعب الكرة.

صُحُف: الكشلك: ليلة القاروط
بعدما فقد الاتصال بالنائب القاروط منذ ما قبل البار حة، أُكدّ مصدر أمني


اهيروتان، وغادره عند الثامنة والنصف من صباح اليوم التالي. وكان خبر الخطف قد انتشر عندما اتصلت زوجهة النائب القاروط رشخصيات من الأمن المداخلي والجيش، طالبةّ المساعدة في الثِثور على



 ولم تتُضح أيُ تفاصيل إضافية عن الليلة التي أمضاها النا النائب في الفندق،


 الهو ضو ع تمامّا بعد ظهورهـ

## فضول كريـم





 الا, الـبكان التراجحع
"ثلتلّلُك روحي بحري. ما قنتي"، قال كريم.

 :مهِّي استقرٌ على أغنية لأم كلثوم، فانتهى يقول: "اللّ يا ست"،

اعتدل كريمر ونظر خارج نافذته، ثُمٌ التفت ناحية سهى ليجدها تحملق فيه، فسألها بثقة:

-     - 
- ووين رأح جوزك؟ كنت شوفكن تقعْدو ع البُلكون سولا. ما عاد

بيَّن.

- مش عيب تسأل هيك أسئلة؟
- عيب؟
- إنُّ إيه!


 أن ترجّال من سيارته واتُّجه ناحية تجمهر النائ للاستعلام.


## راديو اللسيّارة: دم النهر

استيقظ سگًان بيروت صباح الأربعاء ليجدوا نهر بيرون مصبوغأ
 المواطنون بالتجمهر الكثيف حول ضفَّتَي النهر، وعظُلوا سير السيارات في الاتجاهين. ولدى سؤالّه، أجاب مواطن بالقول إنَّه ينتظر ظهور الجتث لدى
 وأضاف المواطن أنُه سيعود ورفاقه للانتظار كل يوم، ويقسِّمون أوقات

الأنتظار في ما بينهم.
وطالب النائب في البرلمـان اللبناني بيار ربُّاط الحكومة الْلبنانية بالتحركُ
 لـميله النائب كميل الر افعي بضرورة الثتروّي وعدم تسييس القضية داعيّا إلى انتظار نتائج التحقيقات. ليست هذه المرّة الأولى التي يتلوَّن فيها نهر بيروت، لكنها المرُّة الأولى
 صحف لبنانية محلية.

البقعة

الستيقظ خالد على صوت هُمهَمات قريبة. نظر إلى بجانبه، فوجد سهى لائمة. كانت تقول جمأْل غير مفهومة. حلَّق في عتمة السقف كِّ لدقائق

 اعتقاده ويُلبسها معانيَ أخرى.
 ودس未 رأسه في بطن مخخدته. سمع تنغسها قربه بطئئًا، وعندما انحرف
 النطاء عنها. رأى خالد بقعة من اللدم على بطن سهى. كانت تلفظ طفله الثاني. قام


 شـر خاللد بجسمه يلفظ الحرق، وببرودة تلفح بلده، وبقواه تخخور. 78


 تنفيذ قراره، شعر بصدا با ع رهيب يطبق على رأسه. أمسكك رأسهس بكلتا يديه محاولًا إيقاف الألم، وقبل أن يُميت الأكلم بيديه، قطع صوت الهوت الهاتف قراره، وانستيقظ.

## راديو ضرغام: ليس دمًا

أفاد مصدر أمني لبناني أنْ اللون الأحمر الذي تلوُّنت به مياه نهر بيروت
 بتحويل هنه النتيجة إلى مختبرات الجامع المعة الامير كية لتحديلد ومعرفة ماهية



 اللازمة للتأكُّد من مصدر التلوُوث".
قُم افتح الباب




كرسي المكتب الذذي وجدَّته في آخر الغرفة.

نزعـت المر أة إسكربينتها وهي تحدّّق في المقتطعات الصحافية المعلقة






 ""تخته" الـجديد. طلب دنه خالد أن يأتي ليأخذ المر أهة، فأجابه روجيه أن "يتصرف هو"، هذُده وقال إنَّه سيخبر لينا، فردّ رو جيه منهيًّا المكالمة:
" با بتعملها!"
بينما كان خالد يُجري اتُصاله، كانت المرأة قلد سلَكت طريقها
 وطاويط المغيب التي كانت تطير بسرعة على غير هدى في المسانـياحن الضيقة بين البنايات من دون أن تقترب من الشرفات وات والناس. في


 وامر أة أربعينية تسقي زرعها وتحا، وأمُا تتحدث مع ابنها وابها الو اقف في الأسفل،

وشابًا ينشر ملابسه المغسولة.
كان الجميح يو اصل حر كته على إيقاع عالأصوات التي ينتجو نها مـختلطة





راديو ضرغام: الاشتباكات
تستمرُ المعارك بالأسلـحة البيضاء فوق أسطح البنايات بين ثباب في منطقة وطى المصيطبة منذ نهار السبت الماضي. وكار النت الخلافات قات

 اششتباكات بالأيدي، سرعان ما توسَّحَت مع انضمام بنايات أخرى. ولم تمضِ ساعات قبل أن تجتمع فعاليات المنططقة

 وانفضٍ سريعًا مع انسحاب بعض الحاضرين، وسرعان مان ما تسلًّمت القوى الحززبية الحاضرة في المنطقة الأمر مباشرة وْ وظهرَت أسلحة متوسطة بين أيدي الشُباب على الأسطح. هذا وقل حذُّرت فعاليات المنطقة المكتظة سكنيٌا من اندلا علا ع

 اتخاذ أئُ إبر اءات أمنية فيها فاستحا المسجال أمام الوساطات المات الأهلية والحزبية، حاصرّا دور الججيش بتأمين المنطقة عبر الثدلدقيق في هويُات الدانخلين إلى المنطقة وتفتيش السيارات حتَّى بيان نتيجة المفاوضات.
 لههذه الأزمة، حيت ستقوم كاميرات طائرة بتصوير الانتشـار الـحز بي
 تُستخذَم فيها مثل هذه التقنيًّات الـحديثة في تاريخ الإعلام اللبناني، فتر قَّبونا .

## محاوولات للنوم

الضُحّْة
لا أسمع ولا ألا حظ غيرها. منذ استيقاظي وحتَّى عودتي إلى سريري لأماول النوم من جديد. على الطريق، في المصاعده، في المياراتيات، على


 الموت. يعودان إلى غبار الانفـجار الذي أحر قـهما في سيار تهما منذ أعوامٌ









 أريد فقط أن أنام

## مشـاهل من بيروت

 بايمها على بطنها وتفكر في الصُّبي المصاب.

يدها تلمس الز ججاج الفاصل في المستشفى. يلدها اليمنى على كتف كريم الأيمن. عينها تنظر إلى الصبي في العناية المركزة








 معهما، ومن دون أن تتظر أجوبة من سهى: "سمعتي عن النايبب الللي خطفوه؟ كان حاكي برنامج عن عربايات الغاز ... هاي اللي كسروها


 رأيك؟" وقبل أن تجييها سهىى، تنهي الممر ضة وصلتهها بالإعلان: "بِتقدري




 للاهتمام بالزر ع، لكنُّ الأهمم هو تايغر . أن تأتي يومين في الألسبو ع على
 القول "الذخر|"، ثتمّ تراجعت ولاّم تكمل جملتها، وريم ابتسمت وفهمت

ها تقصده. تضحكك سهمى. يظهر تايغر عند باب الغرفة. يبدو أنُّه فهـم


 وتلدعوها لمر افقتها للتُعرف على على زوايا المنزل.



 عن نوع الشراب الذي تريده.

## راديو ضرغام: الضضباع

(... ) هنا ولم يستبعد رئيس, مصلـحة الأبحاث الزر أعية الدكتور جورج نيمم في حديث لإذاعتنا احتمال وصول العيال أعداد من الضباع اللهاربة عبر

 واشار الدكتور نعيم إلى أنّ جغر افقيّة الـحدود التي تكثر التير فيها الوديان والجبال تسمح لهذه الحيوانات بالعبور من دون أن يلحظان


 يتحلى الثلالثة. وقد تلقًّت إذاعتنا أكثر من اتصال من مواطنين يلا يلغين
 يسكنون فيها.


 يتضاحكك معها إلى حدُّ الاستمالة. "ليشَ لوين مسافرة؟"، سألها . انتبَتْ

 "(نلدن"، وأردفت أنُّها ليست متأكُدة
 تراجعتت في اللحظة الأخيرة، وقرُرت ألا تتورَّط.

## صُحُف الشرفة: الشباب الكيوانات

عين الرمانة - صعق أهل عين الرم مانة باكتشافهـم عصابةٌ من الشباب المر المر اهت

 وكانت دهشة أهل المنطقة كبيرة عندما اكتتشفوا أنٌّ معظم الشّبان الذّين قامت قوات الأمن اللبنانية بر صدهم همم من أبناء المنطقة، وليسوا أبناء منطقة الشياح كما حاولَّت بحض التُقارير الإعالمية الترويج للرأي العام.
وقام الثباب المتهمون بتوزيع الأدوار في ما بينهم، فمنهـم من أدُى أدوار الحيوانات، ومنهم من لعب دور الملامق للحتيواناتات، لإقناع ع السكان بضرورة إنشاء لجان شعبية تكوون مسؤولة عن أمنهم؛ مع تتالي التحذير ات عن تفجيرات ستضرب اللبلد قرييّا.

وقد التُضْح أمر الشبباب بعد رصد القوى الأمنية اللبنانية لتحرُّكاتهـم.
 انُّ أغلبهـم ينتمون إلى عائلات ميسورة الحالل.

بلاي ستايشن






 إلى الجّلوس، فججلس. هل يكون ضر غام شاهد المر أة في شرفة الإستديو؟؟ وهل تكوَ ن أخبرته عن سبب زيارتها له؟




 المتكررة للعجوز . كانت تأتي كل يوم عند الحادية عشرة صبا

قرابة الخخامسة عصرًا.
 وخالد فضًّل ألا يسأل أكثر .

ورويدًا رويدا، اختلف الأمر عنده، فلم يعد يحلِّل في الأمر كثيرًا. قال

 يقف خاللد في الشرفة، ويرفع الهاتف ويطلب ريم. يقع نظره على جريدة موضوعة على الطاولة. يقرأ المانشيت بعينيه مستعيدًا عادة سابقة

من عمله القديم.
البار حة أعلمه ضرغام:

- بدي ياك تساعدني... إذا بتقلر .
- مع سلام؟
- لا. موضوع عتاني.
- 
- بحكيلك إذا بتحكيلي.
- إنت اللي طالب مساعدتي!
- هيدا شَرطي!


 "ربحتص... ربحت"، فيما ضرغام يتوعًّدها بالانتقام.

راديو ضرغام: (Crocodylus niloticus)

 بيروت بعد تلوُّن مياهه باللون الأحمر، وبعد مواكبة الإعالام لهذه القضضية وأخذ عينات من النهر لإرسالها إلى المـختبرات، تمكُن أحد الشُبان من

تصوير تمسالح في مصب النّهر لجهة الُبحر ، في المنطعة الو اقعة بين شر كة سرو كلين والمسلخ.
وسرعان ما سرت معلومات بين الشباب عن وجيود مجموعة من
 لهياينيوه

 (Crocodylus niloticus) أفريقي الأصل، وأخطر تمر الواع التماسيح في العاام المسؤولة عن مقتل مئات من البشر كل عام وبحسبب الدكتور خوري فإنَّ طول تمساح النيل يتراورح بين ع و وري



 وفي سياقِ متّصل، أصلدرت جمعية الحفاظ على حقوق الـحيوانات

 الثّمساح من النهر بطريقة إنسانية، وإبعاده إلى المكان الطّبيعي أو الصناعي الأمئل المناسب له.
ويقىى السؤال: كيف وصل تمسـاح أفريقي إلى نهر بيروت؟

## أرشيف جانفياف

ترقْف المصصحد. خرج منه خاللد ووقف لحظة في الرواق ثمٌ تو توجه نحو الباب الأيسر. تعرَّفت عليه جانفياف فورُا، فقد تعامل معها عندما كان

يعمل في الْجريدة. رحَّبت به، وسألته عن سبب غيابهه. أخبر ها أنّهُ ترك كُ


 الأرشيف. "مشث مفروض يكون متككلة. بس لازم أعمل تلفون وخَبْرُن مش أكتر . تفضًّل"، ردّرت جانفياف.


المكاتب المـجاورة يحدّقون في الشاشات، غير عابئين بوجودها


 دخلا منا غرفة الأرشيف، وأوصلته جانفياف إلى كمبيوتر قالت إنَّه




 ويعرف مسبقًا الفترة التي يودُ الثنتيتى فيها، فآتر مقاطعة جانفياف: " "أنا ههتم بالميكرو فيلم بس".

رسالة إلى ألسيد خرغام عزيزي السيل ضرغام،



لليالٍ ثالاث، أقامت السيدة جانيـت الخوري، حرمُكن، في الفندق
 كانت هذه السيدة هي زوجتلك لكنها تحمل الاسم نغسه الذّي ورد في

إعلانك.




 الفنّلدق لحجز غرفة. أذكر أنّها جلستا














 v9

قد سكنتها، وجدتُ آخرين يقيمون فيها، فنظرتُ في دفتر الْتسجيالات، وتأكدتُ أنُّها تركت الأوتيل في وقت مبكر جكدًا من اليوم الرابع، قبل

وصولي.
عزيزي السيد ضرغ غام، هذا كل ما أعرفه. أرجمو التوأصل معي على اللرقم الذي تركتُه مع إدارة الصحيغة.

ملاحظة: لا أرسل لك هذه المعلومات من أجل الجائزة. أودُ فقط أن أساعد في جمعلك مع زوجتك، لسبب أنا نفسي لا أفهمه، وقد يكون الـا السبب نفسه الذي دعاني إلى ملا-حظة حز ن زوجتك الدفين، وافتعال ذالك الحديث معها على سطح الفندقَ. بانتظار ردّك. طوني عسُّاف

على سرير سهي
وضعَت ريم طعامًا للقطّ في المطبخ. أرادت أن تسمع صوتًا يرافقهـا وهي





 وضغطتها مُخرِ جةٌ منها بعض السائل فيٍ وعاء بالاستيكي و بحدته في الزالوية.
 بالخخزانة العلوية.

 المّط فوجدت الوعاء ناقصّا، ولم يكن تايغر هناك. . حملت قنينة ماء شرب وجداتها فوق الطاولة وصبًّت في وعاء القطط، وأعادت ملء الوعاء الآخر ربيض الحلف الجاف.
أرادت تفقُّد غرف الشُقَّة. مرًّت بغرفة الجلوس، وأطفأَت التلفاز ،


 فني جسمه من جلديد.
جلست ريم على طرف اللسرير ووضعت حقيبيتها قربها. لم يأبه القّط لجلوسها. من مكانها، أخلذت تتفقد الغرفة: اللستائر، الكرسيين، الباب





 الشعاع ققدميها. خلعت حذاءهها، وتر كته على الأرض، ونا ونامت.

## تلفاز سهى: لا تشربوا الماء!


 لبنانية بيروت والمناطق. كانت النتايج مرعبة. بعل أكتر من عملية فحص،

قلب لون الميٌ أحمر غامق، ولقينا الصِدي ماليها. البكتيريا كان فينا نشو فا






 الموضوع خططير، وممكن يتحول لمأساة حقيقية. ونحنا بالجممعية بدنا









ولو إنُّن ماعمَ يردُو علينا".

## تحالف عناصر قديمة

"خليه معك"، قالل ضرغام لـخالد عندما قدَّم له الأخير ملفْ الأرشيف. "ما بدُّك تعرف شو فيه؟"، سأله خالد. ""يشُ وُصِلتْ لشي؟"، أجابه المجوز سائلأل
"(لهُّكُ لأ، الإعلان اللي حطّيتو إنتَ بالجريدة وقتا، والر سالةُ اللّي رادّة

 ور ضُعه بال اهتمام بجانبه. جلس خاللد. سألل عن سالام، فردُد المجوز مسرعًا حاثًا إيًّاه على البدء المتمته: "مش جاية اليوم". "بتشرَب شاي؟"، سأل خالد محاولألا التملُّص.

نظر إليه ضرغام خائبّا، وأجحاب أنْ نعم.






 بلئه من دون أن يسأُله؟






 عن مصادفة لقائه بر ئيسه السابق في العمل عند مدخل الصحيفةّ؟ عن سؤال 'المدير المباشر له؟

أيُّ القصص هي القصَّة الأساسية، وأيُها الفرو ع؟ ومن أيتِها يبدأ بالكالام؟

 السلامة إستاذ". ربت خاللد على كتف الر جلل، وطوى الـجر يدة وضمَّها البى الى









لحظة تشكيل الصورة على نمط مغاير".
 ومححلً الديفيديًّات المقرصنة يدخله أحلد حافظ على غبار واججهته. حتَّى سائقيْ سيارتي الأجرة اللّالًّنين





المفكُرة، قبل غلقها ورميها


 يقل ضرغام إنُّها لن تأتيَ اليوم؟

تركُ خالد الباب مفتوحْا، فهُرعَت سلام ناحيته، ولمَّا وصلت إليه،



مقالة رئيس التحرير : ملل
لم الصدّق عينيً و أنا أتابع التقرير التلفزيوني الذلي سرد حادنَّة تنكر شباب


 الحزبية المختلفة لإطلاق سراح الشباب المباب المتورطن.

 الوحيد في هذه الحادثة البائسة. لقد ابجتمع شباب من خلفيا ولفيات سياسية
 المؤسف أن يكون هذا العمل بهـدف تخويف باقي المواطنين.

 هلهه الارتكابات الغريبة. هل هو الملل



 10

## انطفأ كل شيء

فتتحت ريم عينيها على صوت رصاص بعيد. وجلدت نفسها تحـِّقّ في


 منبعث من وراء باب غرفة الملابسى
 نظرت في الساعة، فوجدتها تشير إلى ما بعد منتصف الليلي. هل نلامت

 استعادت توازنها. أزاحـت الغطاء عن قلدمها ورفعته، فسمعت
 ووضعتها في الدر ج قرب السرير .
اتَّجهَت ناحية غرفة الملابس حيث الضوء الْاري كبست على زر إضاءة



 الموكيت الأزرق الذي يغطّي الأرضية الألية

 للر حيل. سمعت صوت انفجار من بعيد، متبوغُا بزخًات رصاص عميقة،

لالتُربت من باب الشُرفة، وفتحته، وخرجت


 كانت أكيدة من ذلك.

## هو اتف الجمهور: دولاب ومفرقحات

الكُّذت مصادر أمنية لقُناتنا أنَّ صوت الأنفجار الذي سُمع في ضاحياحية بيروت


 الكهر باء الشامل اللذي حدث بعد الانفجار الثاني بلحظات

 نهن سقوط أي جر حى

 رغير الموثوقة.

## كواليس

الُّهلت به لينا ودعته لحضور تصوير البرنامج. أطلق خالد الد على الهاتف
 سألهاعن محتوى البرنامج. "بر نامتج منوعات"، أبحابته.
"بعرف منوَّعات. ليشى إنتي بتستلمي إلا منوّعات. عن شو يعني
البرنامج؟"، سأل من جديد.
 من مـجالات عمل مختلفة، على الرتفاعات مختلفة ويقفزون في المسبح.
"وبعدين؟"، سألها.
"ما شي.... إنُو في رقص وغنا وهيك. .. والرقص جوّة المكيٌ كمان مش
بس برَّاتا!"، ردُّت.
 بعد أن هدأ ضححكهما قليلّان، عادت لينا تكمل إقناعه:

- إنت ناقصك فرفشة.
- هيئتك إنتي الللي ناقصك فرفشته يا لينا. وينو روجيه؟ جايي كمان؟ - روجيه ما فاضيلي. بالشغل وكم كورس بالجامعة لازم يخلصُن. - لوين؟
- لندن! وبعدين تعا لهون. حاج تضيًّع المو ضونوع. إنتا جايي الليلة. وَحَ تنسط كتير!
 استدر كت وقالت إنّها غير متأكدة.
"خالد؟ آلو؟"، سألت لينا.



 تلتقط لقطات ثابتة ومتحر كة تصوِّرها الكاميرات داخل المسبحع. تحت الشانشات، امتّدُت لوحة تحكم لتغطي كامل المساحة بأزرار وعصي

لُحكُم مختلفة الألوان والأحجام. جلس المخرّ ج ومساعدوه على
 الميانًا، ويتحدثّون مع المصورين ومديري الإستديو أحميانُا أنخرى، إمًا عبر

 بهمها في جولة بالكواليس.
"انان مديرة الانتاج بهالبرنامح"، قالت له وهما يمشيان في الرواق.




 عنلا إثنارات يقومون بها بأيديهمه.
 في غرف الكواليس، التقى خالد بالمغنيًّات الأثنهر في لبنان: رايا،




 هتوسط الطول.


 لاقص شي؟ (... ) إي، 'لما يخلص مقطعك بتشلحي القطعة الفوقانية، بدنا

نخخليها تبيّن جزء من الـ show، مشَ إنُو عم نستعد للنطُّ (...) لا، لا. كل
شي ح يمشي تمام!"


 الأيدي المـحفُّة للجمهور. بحسب حر كة الكفٍ المر فوعة، كان الجمهور يردُ بأنواع بشختلفة من التصغيق، أو بشهعة، أو بالصفير، أو بترداد مقطع

من أغنية....
مرَّت اللققائق الحشر، وبدأ العرض برتَصة مائئَّه، يُرافقها موسيقى

 المتحمٌّس. كانت الكاميرات تطوف على الـجمهورِ، تلتقط تفاعلهمهِ،

 التي سادت المكان لم تُّم الرقصة المائية أكثر من دقائق خمس، ظلمر المّر المذيعان في منتصفها وقاما ببعض الحركا المشتركين في البرنامج الذين أخذـوا ير كضون ناحية مقاعدهم وهم يحيُون الجمهور .
مال الشاب الجاللى بقرب خالد إلى صاحبتهنه، يريها خبرٌا ظظهر على

 تلتقطها الكامير 1.
كانت الفقترة الاببتدائية، قد انتهت وظهر الفاصل الموسيقي من جليدل، عندما انطفأَت الكهر باء في المسر ح كله.

## راديو الثاكسي: القفزة الثنلاثية

 الليلة، بظهور الفنانات الثلاث رايا وكنزي وأنيسا مغا في عرض
 الفني بين الفناناتات اللواتي مأكت اتهاماتهنٍ العلنية المتبادلة الإعالام سنوات طلويلة.
بعد انتهاء العرض الراقص، أدلت كل واحدة من الفنانات بتصريح
 الحزَب"، أما الفنانة أنيسا فقرّرت إملاء قفز تها لرئيس الجمهورية وتحيتّه



عن زميلتَيْها اللتَتُن تـحبُ وتحتر م.
 مكان وقوفهنُ على علو خمسة أمتار في المسبحَ، بلا تتحضير موسيقي، فنّهتق الجمهور الحاضر في الإستديو .

 التي تهلّد البلد.

 بعد خروج الفنانات من الماء. وكانت كواليس البرنامت قد شهدت لغطّا مع انتطاع عالكهر باء الثـاء الشامل


احتياطيّات الطاقة المر افقة للبث، وبروز صععربات في تشغيل مولّد الإستديو
 إلى نصف ساعة أُصلِحَ خلالها المولِّد.

## بعد الفرفتنة

قلت خالد على لينا بعد الجههد الذي بذلته لحلِ أزمة الكهرباء. حاول


 يتفَّد المرآة المجانبية، وأدار الراديو انطلقَت نشرة منتصف الليل بأخبار سياسية محلية وعالمية ومرً خبر" عن البرنامج.
عندما انقطحت الكههرباء، ظنًّ جمهور الإستديو أنَّ العتمة جزء من


 الإرتفاعات والمسبح. أَخذت لينا الأمر على عاتقها. نزلت وسط العتمة، مستخلدمةُ مكبْر




 من الجمهور أكثر من مرّة ، طلبت لينا من الموجودين الانتظار دقيقةً

لأنهّم سيشهدون مفاجأة.
ظهر صوت كنزي عبر المكبِّر نفسه، يطلب من الـجمهور إضاءة



 دور أنيسا. ثمٌ عادت الكهر باء في الإستديو، فاستقبلها الجمهور بتصفيق



 لكلرة ناحية المرآة الأمامية، ليجدا اللسائق ينظر إليه من جلديد.

 هـ هو

مونولّوغ السائت
"الهني ما بعرف من وين بدي بلّش يا إستاذ. بس متل ما بِقولو : "أقصر طريق




 |الساذ. وبذّي جلِّد. بدي من هيدا اللي بيرشق دغري، مشَ طلوع. هيك 95

خبط لز ق. للاستخخدام يعني. عرفتو؟ أنا مش عم إحكي معلك لإسألكك عن السلاح، لا سمح الله. أكيد شكلَكُ ما بيقول إنك تبع أسلحة، ما تواخلّني.








 تموت ملري كيف. إنو الفرد ممكن يساعدَكُ تمنع الخطفـ، بس با باقي الإشيا شو حلَّها؟ إنت شو رأيك؟ شو شايفلنا؟ لوين رايح البلد؟ بْتُرِّف يا






بيتز اوبيرة





وتحدُّث عن المشاكل التي تحاصره. محض ابتز از عاطفي، عرفت سهىى،















 (بالها أين يضح الأطباق، فأشارت إلى المكتب الثقريب، ووقَّعت على الالاناتورة.
أتثر بت من البيتزا، ورفعت الغطاء ونظرت إلى سطحها. عاججلتها الر ائحة لهي أنفها، فشعرت بالنثيان. تراجحت إلى السرير وهي تحير تحمل قنينة البيرة،

كان التلفاز قد حط على برنامج منوُعات لبناني. ماء ورقص



هذا برنامتج للينا؟




 تصفُّح الأرقام: رفاقها في العمل، أرقام أقرباء بعيدين، و... رقم "بيت
الر جاء".






تلفاز سهى: لُنتعارك هناك







 أخلاقق. الوطن أيها الأخوة يذوب، وإذا كنُّا لا نستطِع وقف التناحر هنا
 ثـن سواد. لنتعارك هناك، ولنُبعد وطنناعن أتون الحروب"، ..

في الملدخل
 الأنْير له بعض النقود، فرفضها خالده، وقال له: "خنلِّهن. برمت بيروت "كَلها معي"،
استمهله السائق. فتح حاجبة الشمس فوق مقعده، وأخرج منها

 (روْمَ البطاقة في بييبه، ومضى في طريقه.



با |ن مرُؤا.

اكمل خاللد مشيه. وقبل أن يلتفت إلى اليمين، استند إلى الحائط، وأطلرّ





اليثهاها الدر ج القريب.

 ا, إلأل يالحقها بنظره.

أخبرتّه في لقاء المقهى عن طلب سهى منها الاعتناء بالققط والبيت، لكنتٌ




الششقَّة.

تلفاز الناطور: العتمة
أعلنت مؤسسة كهر باء لبنان في بيان عاجل انفصال معمل دير عمار عـر

 التيار الكهربائي بالتالكي عن مجميع المناطق اللبنانية، بما فيها بيروت الإدار يالم
 المجموعات لإعادة التيار الكهربائي تدريجّا إلى كافة المناطق اللبنانيا بدءًا من مساء الغلد.
وأضاف البيان أنَّ الأولوية ستكون لبيروت الإدارية بحكم كونها لألها

 ساعات انقطاع الكهرباء عن بيروت.

عو دة خاللد

 نور الطابق. بححث بيده عن مفتاح الإنارة حتگّى وجده وأضْاءه. تُمَ عاد



 الانّلمل، فانفتح الباب مبان

 لكريهة مقنعة؟


 رلثهع موأهه؛ فانحنى في التتمة، وحمله، ودلف إلى الشقَّة، وأقفل الباب
.
اصطظدمَتْ قدمه بكر سي، و كاد يوقع تايغر الذي تَفز على كنبة مجاورة






في غرفة الججلوس، جلس في كنتّه الصغيرة فوجلدها واطئة. مذّ ساقيه


 امهيّر"، وجد أسطو انة "غْلبت أصالح في روحي " لأم كلثوم، فقذَّم الأغنية
 واستلقى على الكنبة يستمع. نظُّ تايغر و جلس قر به. رفع خاللد نظره باتجاه الز الز اوية التي كان يان يضع فيها


خالد ولحق القطُّ إلى المطبَخ.















 فكرة سيطرت عليه. لقد أخطأ بقدومه إلى هنا. أخذت الفكرة تتعاظم في رأسه، ووصل إلى حافة البكاء البكاء الفعلي. لم يخلِّصه إلا إحساسه المفابئ بالتعب. الرتاح في كرسيّه، وأخلذ يحذّق بالقمر، ثُمَّ أغمض عينيه، ونامٌ

## وهذا سريرك5

للّحت ريم باب شقَّة ألبير بالمفتتاح الذي أعطاها إياه. وقتهاء رماه باتِّجاهها، وقال: "تستطيعين القلدوم إلى هنا متى تشائين، هنا بيتك".
ثمً أضاف: "وهذا سريرك"،

لم تأخذذ ريم المفتاح. صار في ذهنها مُصاحبَا للنكتة السمـجهة. بقي على
 لي حقيبته، وقال: "لا أحب أن أنهض في كي كل مرّة لأفتح لكُ الباب. هذا
اسهل. أرجوكِ"،

وجدت ريم تبريره غبيًا كمعظم كالمه، لكنًّ الطريقة التي قالل بها
 اللهمظات الرقيقة في علاقتهما. وعلى الرغم من عنف الـجنس بينهما، فإنَّ


 كانت ريم تعرف أنَّ هذه الأفعال زيارات عات عابرة يعود ألبير منها إلى
 المريلد منه.
وكما في الجنس، كان ألبير في العمل خبيرًا في رصد تغيرُ أحاسيس



 الأعمراء في رقبته.
كلماذا تعود إلى هنا إذْا؟ أُلتكتشف الاستنناءات؟ أم هي الوحدة التي


 المتكررة لو الديها، اختارت أن تستمرٌ معه.




 أن يتحادثا على انفراد.




قبلة على وجنتها.












نريبة. خر جت من شقًّة سهى، وقرَّرت المشي قليلْا، قبل أن تر كب تاكسي



البير الأقرَب، و والبقاء فيه حتِّى الصباح.


 رأغمضت عينيها و حاولت النوم. رغم كلٍ العنف الذي اعتادته في علاقتها بألبير، لم تـوقّع ريم ما حدن 1هسها تلك الثليلة.

تلفاز شرغة مـجاورة: رحلة
للي الثُ العتمة الششاملة التي حلًّت على لبنان منتصف هذه أَلْيلة، أفيد عن الينشار عناصر حزبين في الطرق الرئيسية للعاصمية بيروت. وكان المواطنون قلد فوجئوا، عند الر ابعة صباح اليون اليوم، وهم في طري
 الأنجهزة اللاسلكية. وبقي هذا الانتشار مع وصول باصار بات المات المدارس كتأخذذ التلاميذ
 اللاين رفض بعضهم إرسال أولادهم للمدارس، وهر ع ع بعضهـم الآلخر إلى الستردادهم بعد معرفتهم المتأخر

 "والالين بر حلة"،

المقرَّر عقدها بعد ظهر اليوم.

## جلبة الشرفة

وصله خليط من أصوات: نشرات أخبار متلفزة، حديث مذيعة راديو ،

في الشرفة..

شعر خالد بألم في أسفل ظهر ه، فأغمض عينَّهْ متحاولْا النوم من جديد.








 تفل الباب، وهذا دليل على عدم ممانعتها لقدومهـ


 أن يسمع جلبة آتية من داخل الثتقُّة، ويظهر أبو أُحمد اللناطور برفقة الولـا

فتح أبو أححمد الباب، وبدا متفاجئًا بوجوده، لكنُّ خالّد سلُم عليه بشكل

ولييعي، وانحنىي يشكر الولل ويسأله عن السمه.

- كريم.
- شكرْا يا كريِم. أنا...
 افتعل خاللد ابتسامة، ثّمَ رفع هاتفه عن الطاولة ليجدل ثالات إثشارات لاتّْصالالت من ريم. اتُّجه إلى أبو أحمحد الذي كانِي كان يسأله إن كان يريد منه

-     - بدُّكُ إتر كَلكُ المفتاح إستاذ؟
 الحذنه بعيلًا عن كريم اللذي انطلق يستكثف أر أرجاء الشقَّة ويلاعب

- 
- انشتري فيها شي للبنات. خودو و وَلَوْ.




Aون. قِلْت ببقى لِطلح الصبح وبعدين بفلّ.


- فهمت علِيّي
- ولا يهمَّك إستاذ. اللهِ يهتًّي النفوس.


 كانت في حال غريبة. بشر تها تفتقد للون، وتقف بصصوبة وهي تحاول


## الكابوس



 الأنواع والأأحجام، وأنا في إحداها ألظا أنظر في المرآة الأمأمية فلا أراني.


 صدري. أرفع يدي لأخر ج شيئا من جيبي، فلا أستطيِ الإمساكُ به. أحاولول أن أدخِل يدي في بيبي فأفشل. أكي أُنُني لا أستطيع لمسى أيِّي شيء وأنّني



 أيضًا. أعود بنظري إلى خطٌّ السيارات، وأمدُّ نظري إلى أبعد مدى، فلا فلا




 أشعر بالضياع، وتستولي عليً الغرابة. أسمع صوت ريح آتية، فأفر حأنّي
 وجهي بين يديًّ، وأغمض عينيٌ . أفعل ذلك من دون الشُتحور بوجهي يلمس




 تلفرغ الطريق من اللسيارات، حتُى ينكشف المدلى الما أمامي، فأرى في البعيد



 بلى الزفت. وهناكك تبيض وتفقس وتتكاثر . في البداية أكتفي بالانتظار ،

 اللى الأمام. تُمَّ ألمح نظرة الصر صـي










استمتعي"، يضيف. لا تنجح محاولاتي بردِّه عنتّي. إمّا أنَّ عنفه مهول، أو






 أجد الصر اصير السوداء تسبح فيه.

النظر من الأعلىى
النظر من الأعلى يُبيِّن حال الأشياء.










 عاد أحمر. اختلط بسوائل كثيرة آتية من شقق أخرى حتُى الختفى. صار

تجزءًا من سائل داكن كثيف الملمس والر ائحة. ينحدر السائل في القسطل

 البنى التحتية تحت الشوار ع، ويتسر"ب بعضه إلى عمقى الأرض. يجري السائل في قسطل في الحائط وراء أبو ألحمد الذي



 لا الشتائم.
يصحو خالد على صـوت الرصاص، ليجد نفسه في سريره القديم. يرفع
 الأصيوات. يمشي إلى غرفة الجلوس، فيعثر على كريم نائمٌا على الكنبة. "(اكريم... كريمم..."، يهمس وهو يربُت على كتفه. يهحو كريم نصف مغمض الحينين، وهو يهمهم.

 يطلب منه خالد أن يُخفض صوته لأن "شو صاير معا هالمر|"، يسأل كريم.
 رإلالب من أبو أحمد أن يوصل كريمر إلى بيت أهله. "على فكرة، أنا مو ولد صغير"، يقول الولد ممتعضًا.




من السفر، ما لازم تعرف شي عن اللي صار"، يقول خالد للولد وهو يضع يده على كتفه.
"إنكَ إجيت لهون أو إنُّ صار معا هيك؟"، يسأل كريم. "كل شي كريم"، يقول له خالد وهو يفتح له باب المصععن.

 السرير . يقف عند غرفة الملابس. يضيئها ويدخل، ثمُّ يغلق الباب ور وراءه يقف يتفحَصص الرفوف. تلامس يده ثياب سهى المطويًّة. الكنزات،

 تمشي في طريق جبلية تستلقي على كنبة، ترفع ساقيّها على الدرابيرابين.

 حملها إلى السرير وهي نصف غائبة عن الوعي، وطلب من أبو ألحمد ألـو ألن
 سهى ورشٌ على يده و.جحلها تشم. استيقظتْتْ بينما كان كريم يقف على على

مقربة.
"ليك، لِكِ"، قال الولدٍ وهو يشير إلى الغطاء.





 المرأة التي أركن سيارتي أمام سيارتها فأعيق خروجهها كل يوم. لحظهة.

زوجها، أم طليقها؟ نظر إلى ريم، فلم يتعرًّف عليها.


 لكنَّ ريم أشارت لخالد ألْ يبقى.
بعد الفحص، تحدَّث معه الطبيب على انفراداد، وقال وهو يدوِّن أسمهاء ادوية: "ما في شي. هاي الدورة جايتها قوية. يمكن صاير معا شيا لمينهارة

هيك"
شكر خالد الطبيب، وأخر ج من جيبه مالْا، لككنً الطبيب اعتذر عن قبوله



 والمال وانطلق إلى الصيدلية.
في غرفة النوم، استغرقَت ريمب في النوم. همس خالد


 للُره إلا طرق كريمر على باب الغر فة قائلًا إنَّه عاد. طلب خالد




 هُلف الباب أرى كل شيء. كل شيء في الداخل والخارج. أنا أمام باب

 في الآتي من الأيام. في تلك اللاحظة، كان يمكن لمن يرى كل كل شيء من




 السماءء، رصاص متقطع، وفي الشوار ع المعتمة، سيارات تصطدم ببعضها على غير هدى.
أما السائل الداكن الكثيف فيستمرُ سيلانه في القساطل نـيا نحو الأسفل. من الأعلى، كلما ابتعد النظر، تصير الأرض وباطنها سواء. تضمر التفاصيل حتَّى تختَفي تمامّا، أو تكاد.

## تلفاز أبر أحمد: الخخطاب

"أيها اللبنانيون، أيتها اللبنانيات،
أتوجُّه إليكم بالحديث، وبلدنا ينز فـ دمّا ويود ع أبناءٌ إلى ما وراء الحدوده، ويئنٌّ مع أنين أمهاتهم الثكالى وعائلاتهمـما المفجوعة


 وتجاهلتُ حملات التـجنّي المنظمة التي طاولَّني، وغلًّبُتُ الحكمة،

لأحافظ على الوطن.
أيها اللبنانيون، أيتها اللبنانيات،

 من طريقة النقاش في جلسة مجلس الوزراءه، إلى القاع الذي آلكت إليه الممارسة السياسية في بلدنا. أيها اللبنانيون، أيتها اللبنانياتي،



 وسماءٌ كسمائنا ستصفى، وتز وتز هو بأرزة ترفرف في في وسط علمنا اللذي لن 'لُنكس أبنُا.
 أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة.
 وسنتنصر معاع على الفتنة. عشتُم وعاش لبنان. "

أرشيف فاطمة
"عزيزي السيد ضر غام، هذا كل ما أعرفه. أرجو التواصـل معي على الرقـم الناي تركتُه مح إدارة الصحيفة. (... ) - طوني عسًّاف" ".
 استثنائئًا. الملاحظة التي أنهىى بها عسُّاف، التفاصيل المرويَّة، الشالل، ir

الـحزن على سطحح القمر، وآلام الجسـم... لم يسبق له أن و وجد مثل هذه التفاصيل في إعالانات الصححف. لم يكن المضمون وحلده هو ما لفته فقط، فطريقة السرد نفسها كانت مختلفـة عن الصِيَغ المعتمدة في الإعالنات

الصحافيّة.
تربَّل خالد من التاكسيِ أمام مبنى الجريدة متأبّطًا الملفُ الأسمر .


 بالانتظار"، ردُّ المدير مربُّتا على كتفه.



 لكنُه اعتاد سماع صوتها عندما كانت تحوِّل له الاتصالاتات


 أراها إعلان طوني. "رزق الله هيدا من أول كم سنة اشتغلت فيهن هونٍ هِ بي يا ياعيب الشوم

من الكافيتيريا".
 عن مواكبتها لككل المتغيرات في القسىم، وتشرح عن دفاتر كانر كانت تنسان
 رجال"، أردَفَت قاصدة أبناءها.
"يعني منالقي رقمو؟"، قاطعها خاللد قبل أن تقصّ تاريخ عائلتها عليه. "شتو منالقيه؟ نص ساعة، ساعة بالكتير وبيكون الرقَم دعلك. كله مقيَّل
 "تمام"، قال وطلب منها تصوير ورقة الإعالان لعلّ ما فيها يساعدها
في مهمّتُها للحصول على الرقمَ.
"عندك فو تو كوبيير هون، أو بِطْلَح بصوّر ها وبر جع؟؟"، سألها. "فوتو كوبي؟ لشو الفوتوكوبي؟ هيًانا"، وضعت فاطمة الورقة على المكتب وصوّبتـت عليها كاميرا هاتفها.
"خلصنا. ههْ. لشو السمارت فون؟ مش لتصوِّر فيه؟"، تابعت. شكر ها خالُله، و قال إنُّه سيصعد إلى قسم الأرشيف عند مدام جانفياف لساعة ثّم ي夫ود. خرج ج، ووقف يطلب المصحل. و خخلال انتطاره، سمع كاقلمة تتحدَّث في الغرفة عن تايُور رات جانفياف. رحَبْت به جانفياف كما في المُرَّة المـابقة، ثمّ استمهلته دقائق لتطلب اللاذن بلخوله غرفة الميكروفيلم، وسألته إن كان يوذُ شرب القهوة، ريثما زأيّها الموافقة المعتادة. "إذا ممكن"، أجحابها. رفعت جانفياف الهاتف واتُّصلت بالكافتيريا، بينما انهمكك خالد بتصفُّح الجريدة التي وجلدها أمامه. دخل العامل حامأْ القهوة، ورنًّ هاتف جانفياف في الوقت نفسـه. كان التُصال الموافقة على دخول غرفة الميكرو فيلم. قامت جانفياف، وطلبت 1-ن الحامل اللححاق بهما. لم يستطع خاللد أن يمنع نفسه من النظر إلى تايُور جانفياف، وهو يمشي وراءها. لУ على و جحهه طيف أبتسامة، من تلك الابتسامات التي يحصل مليها المرء عنلدما يفهم فجأة مواقف حدثت في الماضي القريب أو البعيد. 110

راذيو. الثاكسي: الحادث
يومٌ واحد فقط هرً على بتٌٌ تقريرنا عن زحمة السير واحتمال توقُف

 بعد منتصف الليل مخلّْفةُ أربعة قتلى، وأكتر من عشرة بر محىى، إصابات

بعضهـم خطرة. وقد ظلَّ بعض الر كاب عالقين داخل السيارات المهشُشُمة لأكثر من ثُلاثّة أرباع الساعة، ومن استطاع عالخرو ج منهمَ، بقي ملقيّ على قارعة الطريق، قبل وصول سيارات الإسعاف.

 لنقل الجر حى إلى مستشفيات المنطقة. ودعت جمعية السالمة العامة وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال إلى المبادرة السريعة لضبط الفوضى على الطرقات، لأنَّ استمرار الوضع

 قانون السير الكّي تقدُمْتَ بها ونام في أدرامج لجّنة النقل النيابية.

البحث عن طوني عسّاف
طلب خاللد من سائق التاكسي أن ينزله عند تقاطع الشيفروليه. وجلد نغسه

 فنهزه البائع من جليد: "شششششث". عندما و جدد خالد أنَّ الر جل غير





ووجد الطريق أمامه تفي بالمطلوب
قبل أن يـاشر صعود التّلً، اتُّصل بكريمه.


 النّ الولد أكبر من عمره فقط، وأنَّ ما من شيء غئ غير اعتيادي في تصرناتِ
 هناكُ غيره ليستعين به في رعاية ريما
 الْ عليه أن يشكر ه، فقالْ له: " "كريمه ... شكر"ا كتير":عم عذّبك معي"، لم
 مشیى خالد بضع خطوات وشتعر بالتعب.










 جالسًا. دعاه العجوز إلى شرب القهوة. "بس قهوة هالمرَّة، مشُ شائ


العجوز عن قصد، ودخل المطبخ ليصنع القهوة.
 العرق. التفت ونظر، فوجد التقاطع الذي بدأ المشي منه قد رال صار أسفل


الأخيرة ناحيته.

 "ما بدّكُ تشوف شو لقيت لهأُؤ؟ لازم إحكيلكَ يعني أنا بالأول؟"، سأله

خالد وهو يصبُ القهوة.
رشف ضرغام من القهوة، وفاجأ خاللد بتر اجعه عن شر طه. "بعدينـ". .
بعدين... أنا الللي ح إحكيلك اليوم • ح إحكيلك كل شل شي"، قال.


أنَّ أحُلًُا ينتظره، وتفرَّس في وجوه الجالسين باحثًا عن طوني عسًّافـ.

ما رواه خرغام -1
كتًا سعداء. ستسألني ما هي السَّعادة وسأجيبك: لا أعرفـ



 سأنتقي بداية لحكايتي، تنبه المدانحل الهانئة لأنشهر القصص



 ساعدني على تجنُّب الككثر من المشاكل. كانت علاقاتي بمـختلف الأطر اف
 وقتها، لم يكن يسكن المنزل إلا أنا وأمي. وماما كا كانت



 لانْ إنصانها يتطلُّب صمتها



 حتُّى أواخر الثمانينيات.

 حسنًا، سأحاول البدء من جديد.

 لز لمانًا عليً، أنا الشاب الذي تخطّى منتصف ثلاثينيّاته، أن أنوم بمشاوير

واتصالات لحماية ممتلكاتنا المنتتشرة في أكثر من منطقة، إذ كانت تجار تنا

 من صديقي في البللذية أن يأتيني بامر أة لتعتني بأمي.



 وكان يمكن للعبث أن يصل أيضنا إلى حدٍ إيقاف إطلاق النا النار في محورر

 تعبر المواكب حتّى تتواصل التسلية الليلية، ويعود القواص.




 في منطقة لأسابيع غائبّا عن المنزل وفي مرّة، غبـُ شهرين كامِين
 وصرتُ أميل لتصديق فكر تها التي مـ تُقلها: "اللظظر أصدق من من الكالام".
 لو جودي. رمَتنا الوديان بأصوات الانغجارات، ثمّم حلّ الصمت من دونّ سابق
 كان اسمُهها جانيت.

راديو الكثنك: تعاون
هسبب الظروف الأمنية الدقيقة التي تمرُ بها البلاد بعد استقالة الـحكومة، ربنية عدم تعريض سيارات المو اطنين لأيٍ عملية كسر أو خلع أو تلفـ أحد


 الإقامه ورقم الهاتف للاتصال به عند الضروروة، عند ركن السيارات فيا في الشوار ع. وتشكر شعبة العلاقات المواطنين على على حسن تعاونهـهم في هـي هنه النُترة العصيبة التي يمرٌ بها الوطن.

F- ما رواه خرغام

 لالزّ رأسها، وتختفي في في عتمة الغرفـ
 ويلحقهها أينما ذهبت، فتجلسه قر بها على البلاط، وتعطيه لعبة تشتغله عنها الو تُنيمه على كنبة قريبة، إلى أن تنهي عملها

 السبوعْيْن. دخلتُ بسيارتي مدخل البيت، لأجد مسلًّحُا من المسلُّحين خارجْا مع
 الـ.كان لِيتتري له كيس بطاطالـ استفسرتُ منه إن كان يفعل ذلك بطلب من ITI

 الولد ولا أهله، وإنُّ وجده بين المسلَّحِين تحتح البيت.




 إنّه جديد هنا.











 ,وأن ياحينيا بعدها في المنزل.

 على المسلحين. انتبهتُ عندها أنَّ بيتي بات أثبهب بثكنة عسكرية، وأنُّ

حول سيارتي، انكشف المشهلد عن جلول زرعها أبي شُجر فاكهة،





 همالث الشيء اللذي سيغيرّ حياتنا للأبلد .






 المشاركين في الحلقة أن يبتعدوال قبل أن يرفع سلاحهه، ويطلق رصاصن

الولى باتجاه العراكا


 هينادر عائذأا من حيث أتى، من دون أن يعتر ضه أحد.

 للون، لكنَّهُ تكلُّم.
 معكوسة، ييدأها من الكلمات الأخيرة فيها، وينهيها بما يُقترض أن أن تكون


 لكنُه لم يكن يجيب على أيَّ من أسئلتي. ظلِّت الجمل المعكوسة تتوالى حتُّى وصلنا إلى المنتلـ

## ***


 ما تطلع مع سوُاق تاكسي حمار . العالم عمـم تسوق متل المجانين.

## تلفاز المقهى: حوادث السير

اكتشف المواطنون اليوم عدذًا كبيرًا من حوادث السير وقع لِيل البار حة. وقد تسبُبت بعض هذه الحوادث بإغلاقَ الأوتوستراد الساحلي حتّي

 وسُجِّل عدد من الـحوادث أيضُّا عند التقاطـاطـات الرئيسية في بيروت،
 تتسبَب بانز لاق السيارات، ولا يبدو أنَّ توقف الإنثارات الضو الئية عن العمل هو السبب، بدليل عدم وجود الإنشارات على الأوتوسترادادات. وطالبت جمعية السلامة العامة حكومة تصريف الأعمال بإمر ار وتطبيق

لالون السير الجدي. وأضافت الجمعية أنُها لا تبالغ بطلبها إعلان حالة



## حلديث القهوة والسكُر

الي طلريق الُتودة، وجد خاللد نفسه عالقَا بين امرأتين خمسينينّين في المِّعد


 اللسيّارة منتظرٌا فتح الطريق، فضًّل خالد البقاء



 "وين؟ بعد ما دفتتو !"، صر خ فيهما السائق.
 زه زهي تصحد لتجلس في الوسط.
"ما تواخذونا يا جمماعة. بس صايرة معي أكتر من مرًّة. عالم بُتْطْلُع، رالبص العجقة بتنزل وما بتدفع"، استلـرك السا السائق.


 السيدة الأولى وقالت: "عيب ياعمّ. معك نس نسوان. والله ما بيصير".






 ولم يكن هناك غيره فيْ المقهى




 لن تستغرق من وقته أكثر من نصف ساعة.


 أيضُّا، وسأله أين صارت قهوة طوني. ولمْ يكد ينهي السؤال حتَّى أطلز النادل حاملُّا الصينُّةُ.


 الحدس الذي يلحُ عليه منذ الاتصال الهاتفي ألًا يفتتح المونو مباثرة.
سأله عن عمره، فنظر إليه طوني نظرة استخر ابه، فاستدرك خالد بسو'ال

- قديش كان عمركُ لما استلمـتْتْ أول شغل بأول أوتيل. وين وكيف؟ ـئرّاني أكتر ...
 - أكيد. . أكيد. .. بتعرف الـجر ايلـ بيعملو من وقت اللتاني مالاحق عن

















 السككر:
- 



ردَ خاللن، وهو يشعر أنٌّ الحديث قلد بدأ يسلكِ اتجاهُا عبثيًّا. صمت

للحظة، ثمُّ استدرك:

- وكمان ما بوثق إنُّو ح يحطُّو سكُرُ أسمر....


عن نضافة ميَّة الششرب بالبلد؟ - إي... معك حق.

رفع خاللد الفنجان. نظر إليه للحظة، ثـمَّأنز له من دون أنَ ير ثف منا،،
فقال طوني عندما لمـح ترا تحعه: - بس فيك تضلُك تشرب القهوة. إذا لحقِت ودقُقَتى ما بتحود

تخلص. بتصير القصة مَرْضيُّة.... . أكيد قال خالد، مُتبِعًا جوابهه بالصمـتـ كا كان ينتظر من طوني الانتهاء من هذا الححديث الغريب حول الثقة والسكر والقهوة والمو والماء



 أعمل . فأنا لهالك مش واثق فيك. .. - يعني؟
 أبيض بالقهوة!
 - خلينا نحكي عن جدّ. وشيلنا من حديث الملحق. شو بدُّك تسألني"

- بدي إسألك عن جانيت الخوري. - مين بانيت الـخوري؟
 كُبتِ إنتا رسالة لجوزا ونشرتا بـ ...
 تليها وقلتلو كل اللي بعرفه. عاد صار شي جاريد



لقالم نقمته أكتر:

- ليش هـا قلُّك؟
- مين اللي بدُّو يقلًّي؟
- جوزا. مشن هوّي اللّي باعتَك؟ شو كان اسمو؟؟ ذاكرتي صايرة

بالمرَّة.
-




رفع خالد فنجانه، فوجده قد فر غ إلا من التفل. صـبَّ القليل الباقي في


- عدت شفتو بعد هيديك الزيارة؟ -

 119


 أو عدت تذذكرت شي، وما قلتلُو ياه؟


يذكرها، تُمْ قال:

- ما بُظْنُّ.

 هـالقصة اللي صارت بالتمانينات، وتتذكَّرا هيك دغرئ دئ - الختيار هوّي اللي كان يطلب يشوفني. بالأول كنت إسأل حالي



ما رجِعِت سألتِ. ما عاد للسؤال معنى ...
رشف طوني كل ما في فنجانه دفعة واحدة، وأكمل:


فيها شي لِنْشر بالجُرَايد. إنو طبيعي ضلَّلْ مذكُرُ ...
ثتَّ وقف وأكمل:
. .. لحد ماعود إتذكُر شي! بعد بدُّك تسألني شي؟
 ما إذا كان يمكنه الالتُصال به. "أكيد"، أجابه خالد الد من دون أن يستفسر
 التاكسي وترجُّل إحدى المرأتين من السيًّارة، وهي تقرِّع ع السائقِ على ألفاظه، إلى مقعده قرب الثنافذة. كان العرق البارد قد بلًّل النصف الأعلى من جسمه فالتصق قميص4،

ااتشُرته. مرّت نسمة هواء فقوَّت شعوره بالتعب. تحرٍّكت السيًّارة
 الم "عوافي"، و"يا وطن" وغيرها من تعابير الاستمالة، وشارك في في
 الطلر في المرآة الأماممية وطلب من المرأة الباقية في في المقعدل الكخلفي

 "الّْ الثشار ع كلُّو مسكر اليوم"،

راديو الثاكسي: •• • اتصال
ثلمى هامش الأخبار المنتشرة عن إغلاق شوار ع للكشف على سيارات

 الهروت للتبليغ عن سياراتت مشبوهة.


 المّتلاحعةة التي يُدفَع إليها البلد عمدًا.

قوم نام جُوْة
"منيح إنك إجيت!"، استقبله كريـم وهو يهمُّ بالخرو ج مسرعًا.



ريم استيقظت قبل قليل، وخربت من الغرفة، ونظرت إليه، ولم تبادل. الكالم.




 وسمع صوتًا من اللداخلـ "ريم"، قال. سكت وأكمل: "أنا هون".



 دقائق ليغطُ في النوم.


 "خالد... خالد..."، كرَّرَت أسمه بلطف، ومن دون أن تغيّرِ من علزَ

صوتها.
"قوم نام جُوَّة"، قالت.

 واستسلم للنوم من جلديد.
أحسُ بها تنام قربه، وتمسك بيديه وتحيطهمها بجسمهـا. شعر بنفس،


## حلمر ريمم

الرانا جميعا نتقدم. أنظر فأتعرَّف على الجميع. الككلً، بمن فيهم الموتى









 وهيختلف كل شيء، ونصير نحن انفـجارات صغيرة وراءآآخرين متقَّلُمين.

## تلفاز شقَّة سهى: سلب

".. ومن الأخبار المحلية في نشر تنا:








وأطلق المواطن صاحب المتحل صرخة للدولة والمواطنين للمساعدة

 ونعيد على مسامعكم مواصعفات السيّارة من جلديد....

حلم خالدل
أعدُ نفسي معكِ بالأحلام التي اعتزلَتني منذ زمن. أقول إنِّي في وجودل








 من غير أن نراهما.

شعاع خحالّد
 ألخامسة صبا حُا. دخلى إلى المطبخ وصبٌ كوبًا من الماء المبارد. وهو يغلق


 هحر ج إلى غرفة الجلوس، وأطفأ التلفلز . كانت ريمر نائمة في كنبته المفضضلة.

 لهي رأسه على التفريق بين ما حدلث فعألا و بين ما حلمم به.



سالّته ومي نتثاءب: - قَّيش الساعة؟

- شي ه وربع الصبحع. فوتي نامي جوها إذا بدّك .
- لا نمـت كتير . مبارح واليوم...
- كيف حاسة حاللك هأَّ؟
- 

اعتدلَت في جلستها، فسالنها إن كانت تشرب القَهوة. "يا ريـ"، أَجانُته؛ فاتٌّجه نحو المطبِخ لينفّذ رغبتها .
 الُّجهت إلى باب الشرفةه، وفتحته وخر جتت. وقفت في الـخار ج و ونمٌت ساعدَيْيها.
هضت دقائق قِل أن يظهر خالد مع القهوة. أتت ريم بالطاولة الصغغيرة، ليمنَ عليها الصينية. سحبت كرسيّا و جلست عليه، وفحل هو مثلها. قالت :

- فوت البوس شي عليك. - لا عادي... خلص.
- شو خلص؟ مبارح كنـت عرقان عرق بارد وعـم تهلوس. - أنا؟
- إي لشو لكن قِيَمتك تنام جوَّه؟
- مبار ح نمتي حدِّي؟


- شو كنت عمن تعمل هون لمُما جيت أنابٌ

- عرفت منّي إنو ما في حدا بالبيت.

سعل خاللد. كانت سعلته حقيقية، لكنُّه استفاد منها كي كي لا يجا يجيب على الملاحظظة. لاحظت ريم ارتباكه، فلم تكرُر تعليقها، فما لبثت أن أعادت سؤاله:

- بعتقد تارك تياب هون؟


 وجلس. قالت ريم وهمي تصبُ له القهوة في الفنجان الم
- صرتي تشربي قهرة. أهـن.
- من آخر مرُّة شُرُبتني ياها، هيدا أول فنجان.

ابتسمت فسألها:
- إنتي أحسنٍ؟

أومأُت ولم تُعلقّق. ظهر شعاع نور أُوْل من وراء بناية مواجههة، واستقر"
على وجه خالد. أغمض عينيه، فضحكت ريم وقالت:

$$
\begin{aligned}
& \text { - مستقصنَكُ } \\
& \text { أبعل خالد كرسيّه عكن الثتعاع و واقترب منها. } \\
& \text { - } \\
& \text { - بَعْرِف. وأنا بضلِّ بُقرِّب. }
\end{aligned}
$$

إبتسمتِ، وقامت من مكانها وقالت إنُها ستلـخل الحمامَم، ثمٌ عادت واطلًّت برأسها وقالت:

 يرتشف من فنجاذ قهوته ببطءء وأطرق يتابع سير شاع ع النور على البال(ط.



أزأح أُصص الزر ع، فوجلد النمل وراءها متا متكاثِرْا حول تايغر.
كان القُطُ جِيُّة هامدة.

## تلفاز شقُّة سهى: تطلُّرُ جلديد

الظهر فيديو لأمد كاميرات المر اقبة التابعة لمصر فيق يقع عند تقاطع الأونيسكو


 الفيديوهات بالإضافة إلي شهادادات بعض الناجين في نشرات وتأخْر صدور تقارير الأطباء الشترعيين بسبب رفض بعض أهاريالي الضنحايا تشريح جثث أبنائهم؟ وطلبهم استصدار تصاريح دفن فوريَّة من المستشفيات.

وزار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال المستشفيات التي





 صدور التقارير الطبية لتأكيدها؟

جثّة في كيس







"أوكي"،.
"ما تفكُري تروحي اليوم ع الشغغل. لازم ترتاحي يومين"، قال لها
 دقَ باب غرفة الناطور . كانت الساعة قد قاربـت الُعاشثرة صبا صباحما. ظهر
 وطلب منه دفن الجثةً في مكان قريبه، وسلُّمه الكيس. قبل أن يكمل خاللد خطِواته، الثفت وعاده و وجد أبو أحمد واقفُاه يحمل

الكيس كما سلُمه إياه، كأنه كم يستوعب طلبه. خرجمت ابنته الصغيرة، وأخلذت تلمس الكيس في يده، فرفعه عاليّا، وز جر هاهـ



أحمد إلى أهص زر ع مهملة عند مدخل الكا الكاراج "لا خلص. مشكور. أناح اتصر"ف"، أخلذ خالد الد منه الكيس من دون

أن يترك له مجالألا للجدالل، وانطلق نحو مدنحل الزا الزاروبا

 "تاكسي"، ردَّ عليه خاللد، ننظر السائق إليه كأنّه ينظر إلى مـخبول، ومضى يسوق به.

 الشار ع باتُّجاه الرصيف المو الجه للصن لم يأتِ إلى هنا منذ زمن بعيل، ربما منذ بداية تعرُّفه على سهى، لكن ما من ثيء تغيًّر . باقيان. المصخرة والبحر باقيان. هناعرض على سهى الزوانج. يومها طلب منها إيقاف السيًّارة والترجُّل، فقالت مستنكرة: "الروشة يا خاللد؟ جاينني عالروشة؟" ردّ النَّ ما سيفعلانه


ولمَ يُجل شيئًا لافتّا في بيروت


 للأورام بعد موت الجسد؟ لو قُذُر للأورام أن تعيش رغـم موت الجسـد



 داخخلية بعمارة جمميلة، وبحث عـن عن الأدراج
 يرى المعلم جمياذْ، وما حوله مؤرِّقِ و وضاغط


 آخلدِّ ع تمثال حبيب أبي شهلا يعني؟ إنتي شايفتيه لتمثال حبيب؟ طبـ شايفة تمثال رياض الصلح كيف ماسلك جاكيتُو بإيدو؟ طب تمثال بـول بشار الخخوري كيف عم يحاول يمشي؟؟ وهول بس تبعول الاستقلال بعد ما

وصلنٍ ع الللي انعملو بعدن!".


 عنه؛ بل صارت تقنع نغسها بمو جبات حَرّدها، وبقيت هِ هناكُ تنظر إلى








 الحيانأن، ويكتفيان بابتسامات مضطرٌّة لا تخلق نزاعُا ولا تستردُ أسئلة بائتة الحيانًا أخرى وـ،
"كيف قُلبِتْ الروشَة هيك لقصه حزينة. إنتَ من وين جايب كل


 الأثشخاص في المكان منشتغلين عنهما بمسائل أخرى.


 عليها الزواج.





 فتح خاللد الباب وقال إنه سيأتي ببعض القهوة. ألوا أومأَت له سهى غير

 يحمله بين يديه.

حاول خالل أن يشر على البقعة التي ركع فيها. فتُشْ عن الحتجر ولم

 أن يتتقي


 مشترطأ وهو يرفع الكيس البالستيكي : "بس ساعدني أحفر بالتراب هون. فيك تلاقيلنا شي رفتش أو شي؟"

راديو الثاكسي: خهبر موتوق
وصلنا عبر مصادر موثوقة أنٌّ معظم القتللى في حوادث السير التي وقحت









التعامل المسؤول مـع القضية. وأنهت المصادر معلوماتها بالتأكيد على أنَّ وزير الصحةة سيعقد مؤتمر"ا صـحافيًا عصر هذا اليوم. سنو افيكم بأي"ّ جديد إثر وروده.

## سرعة

لا أعرف كيفب أصف ما يحلث بيني وبينه، فالسرعة تلجم قدرتي على الشرح والتحليل. لهنار ربما أكتب. فأنا، عندما أعيد كتابة ما ما حدث، أُبطئه



















 سريره، إلى أن حدث ما حدث. كل هذا بدأ من لقاء أول؟ التُفتُ ناحيته،




## بكاء وراء النظارة

خر جتت سهى من الفندق، ووقفت عند ناصية الشار ع. لفحت نسمة هو هو اء


 بإنهاك جسدها قلياًا



 العربة، فقرّرت التوقف عن المحاولة، وساعدها في قرارها وها وقوف شاب حجب عنها رؤية الفتاة.
 وأمامها وقف حبيبان يهمسان في أذنَّيْ بعضهمانـا
 كبيرة. وقفت قرب سهى مُمسكة بالعمود، وو ضتعت في أذنَّهُها سمًاعات


 سارت عربة المترو، ورنَّ هاتف سهي. وجلدت روجيه يتُصل بها، لكنُها

آثّرت ألًا تردَّ لأنَّ الاستقبال سيكون ضعيفُا تحت الأرض. التفَّت التربات



 العربة المفاجئ وصوت الفُرامل .

 المكالمة.



 مشغولةٌ بكتم بكائها، تمالكـت نفسها، وسألها عن أحوآلّها.
"أنا؟؟"، سألت ريم.

"أنا منيحة"، قالت ريم بنيرة غير واثقة.
سألتهاعن وضع المنطقة التي تسكن فيها. أزمة المياه مستمرة؟ أجابابتها
 الحزبية والسياسية لا تنتهي، ويبدو أنَّ الجمميع ينتظر أزمة مياه في الصيف المقبل.

$$
\begin{aligned}
& \text { "عمت تروحي لهونيك"، سألتها سهي. }
\end{aligned}
$$ "عال، خليكي بالشقة عندي. بالحرَّحةهة عوطى المصيطبة إذا الأوضاع ما منيحة"، طلبت منها.

"كل البلد هيك"، قالت ريم، لككنً سهمي أهرٌّت على طلبها، وأكملَت
 بالموضوع".


 لأن تكون في مساحة واسعة. ستكمل المشي فوق سطح الأرض ولو أضاعت الوقت.
 النفق فضربَت أشُعة الشمس عينيها. أغمضتهما حتَّى اعتادت الضضوه،



"أنا مو جودة... أنا موجورة"، تردّد الخاطر في رأسها وهي تسر ع
باتٌّجاه المقهى.

## نشر ة أخبار الغله: نفوق قطط

أبلغ بعض سكان طريق الجديدة مـخفر اللرك في منطقتهم بوجوب الحضور إلى أحد الشنوار ع المتفرعة من طلعة مستشفى المقاصد للكشثف على حاللة القطط فيه.
وكان أحد سكان الشار ع صحا ليـجد قططُا اعتاد إطعامها نافقةُ أمام محل
 سيارته. وبعد خروج السيارات المركونة من أمكنتها، لا حـظ سكار المان الشار ع


وقامَت عناصر اللدرك بإز الةَ كل الُسيارات من الكحيِّ، ليتبيَّن وجود قطط

 وضرب عناصر الأمن الدأخلي طوقًا حول الشار ع ومنعوا الناس بخخلا


حضور ممتلين لها. وتأتي هذه الحادثة بعد إلغاء المؤتمر الصححافي الأخير لوزير الصححة الذي كان من المفترض أن يناقش فيه حوادث السير الأخيرة. كما تعيد الحادثة إلى الأذهان كالام النائب سالم القان
 بحوادث موت غير معروفة الأسباب، قبل أن ينطفئ الحديـن عن الموضوع ويلتزم النائب القاروط الصمـت.

سيججارة وورقة يانصيبب
تقصُد خالد البار حة ألًا يمرُّ على ضرغا


 فلماذا لم يخبره ضر غام عن لقاءالته به؟ هل أراده أن يكتشف كل كل شئ شيء منذ البداية؟ كان منهُكا. شكر بائع اليانصيب على مساعدته بدفن جثة القطط، ثـمَّ دفع




لكنْ لا شيء يضمن بقاء الحججر في مكانه.

 حين رمى البائع الأوراق في حـجر ه، قبل أن ينطلق التاكسي مسرعًا بسبب

إلحاح الز مامير وراءه.


 كاذب، فأصابو ها في مقتل.
 من السائق الذي أشعلها له بقدَّاحته. "نفِّخ يا إستاذ. نفِّخ!"، قال له السائق عندما رآله يسعل. وصل اللى مد-خل بنايته، فدفع الأجرة، وقطع ورقة الديا يانصبيب من الأوراق . "شو هيدا يا إستاذ؟"، سأله السائق.




 وهو يفتح باب الشرفة، ور جِع يجلس على السرير ـ و وضع المنشفة بجانبه، واتكأ على رجليه بساعديْه. دخلت نسمة هواء من الباب، فأحسَّ بها تلامس شعره المبلًّل .





با إن أحسَّ بوجو
"مر حبا"، قال له باقتضاب.
شعر خاللد أنْ العجوز ليس على ما يرام. حدس بانعدام طاقته من النبرة
المـختلفة التي أباب بها.



كمان بـُّك تعرف؟"
"بعد في شايي بالإبريق؟"، سألكه خالد متفاديًا الرد على نوبة غضبه.

راديو ضرغام: حلديث خاص
تبُّات بكلًّ شيء. "شايفة الميِّ دح تغمر بيرو"ت". قالت لكم كل ها سيحدث. "تصارب بالأيدي في مؤسسة رسمية"، .. وحدث... ماذا ستقول هذه المرَّه؟ "بِعي اللبنانيين لأخلد الحيطة والحذر"، هل
 بباشر بالنفايات، سيتجاوز البلد بعضها، ويفشَل في تجاوز البحض الآخر
 اعتيادي"، مـا ردُها على الانتقادات التي تطاولها في في الصحف واليا والإعلام؟ "بشوف الللي ميتين رِبعو و اللعايشين عـم يْموتو" . نايلة عبد الكحميد ستجيب

 الفترة اللي جايي سودا". فقط على إذاعتنا... نايلة عبد الحميد. "أنا ما بتمنى إلا الكخير لهالبلد وناسو، بس الإلهام متل ما بتعرف من عند الله.
 يغيّروا ما بأنفسهـمَ".

ما رواه ضرغام -
عندما وصلتُ بسيارتي، وجدتُ جانيت تقف تحت المبنى محاطان




 إلى المبنى.
طيلة اليومٍ التالي، بقيتُ جالسْا مع ماما في الشرٍ




القاتل بينهـه؟






 جريمة جماعية مـجرموها غير مرئيين.

بعد الحادثة اللاي عليٌّ فعلُه؟ أحمي البيت والعائلة، أم أربّي الوحشت؟





لكيها، فناديتُ وطلبتُ منه الصعود.
 واضهاف أنْ العمل لطيف. سألتُه إن كان يعرف زمالاهنه. أجاب أنَّه يعرف









 نمّط عندما تشَعر أنَّ عليكَ فعل ذلكّ



 اكملتُ دفع الكرسي إلى الْشرفة، حيثِ كنـُ أُجلس، وعدُلُتُ مستواهِ.

101


 وسألثُهاعن الولد. أجابت ألنُه نام قبل قليل. طلبـٌُ منها أن نتحدًّث على انفراد.

## صحف ضرغام: مراقبة المقاهي

انعقد مجبلس الأمن المر كزي في محافظة بيروت استثنائيًّا لمناقشة الانتشار غير المسبوق للإثاعات التي تحّذِّر من أحكداث أمنية محتملة، وأصلر بيانُا، هذا بعضُ ما جاء فيه:
"بالتزامن مع نشر الصحف لأخبار عن دخول سيارات اتئر متفجرة الأراضي
 التواصل وبرامتج المدحادثة والتطبيقات الهاتفية، ليساهم في تناقل الكتير من الأخبار غير الدقيقة.

 الذي يولّد تشنجات وملقًا بين المواطنين في مناطق صبغاتها طائفية



 لأليّ حوادث أمنية قد تحصل مستقبُّا نتيجة الاستعمال غير الآمن لهذه

والوعز المـجلس إلى القوى الأمنية بـ"العمل على إحصضاء سريع لعدد الكهقامي وأماكن وجودها الها بالتنسيق مع الوزارات المات المعنية، والطلب إلى


 الإ-خلالل بالآداب العامة وعدم إقلاق راحة وسالامة الما المواطنين". ودعا مجلس الأمن وزارة الاتصالات إلى البلدء بمر اقبة وسائل التواصل
 المّجلس وزير الاتصالات على "سرعة تسليم الداتاتا عندما يطلبها المجلس الما
 وبعد انتهاء النقل المباشر لبيان المـجلس بدقائق، ظظهر وزير الاتصالات

 لـريحة الحفاظ على أمن المواطنين بينما تدعو توصيات بيانه المعلَن حقيقةُ اللى انتهاكُ خصو صياتهمَ". ولمّمح الوزير إلى تقصير مقصود من الألجهزة
 وانتشرت رسائل عبر الواتس -آبب تلدعو للمشار كة في اعتصام ماليكي



## صَلِّي لأجلنا يا عذراء




بقصُ حكايته التي يقطّعها مشاهده ويحكيها كأنها وقعت البارحة. يتفحَص خالد شر ايين نبتَت فجأة في عنق العجوز . ينظر إلى ذقنه النابتل



النفسيَّة.
عر اكه مع سالام هو السبب؟
يكذب خاللد إنْ قال إنَّه كان يأخد علاقتههما على مححمل الْجد. فهو






روجيه في لندن. يتّصل به في لندن؟

 ييصق البلغمه، وينجح في تصويب البحقه علي غير عادة. يتفقُد الساعة في في
 لم تمر سيارة أبرة واحدة. حتٍّى السيارات الخاصة التي سلكت الشار ع ع لم يتجاوز عددها الخمسس. يقرر المشي حتّى ساسين ليأخذ تاكسي من هناكو. في الساحة، لا يـجا

 يلصقان إعالانُا على آرمة.
 ويتحادثان.
" "ممكن يصير أيَّ شي"، يقول الأول.




 يتابع الثّاني.
ينظر خالد إلى البطاقة الملتصقة بظهر اللهاتف، فيجدها بطاقة ساثق
اللّاكسي الذي أو صله إلى شقَّة سهى.
(أبو بيتر - نقليًات في بيروت والمناطق اللبنانية)


- ليك بس شو قصدكُ بُرُؤوِي هيدي؟
- رُؤيوي مش رُؤوْوِي.
- إي شو معناتا يعني؟

- بتعتقد؟
- لا لأ أكيد هيك.
- يتني بتشوف بتشوف؟

- بتعتقد؟
- لا لأَ. مأكّد منها.
. أ
تمضِي خمس دقائق بعد اتصال خاللد، وِيظهر أبو بيتر بسيارته قادمًا من
 بحرارة كأنُّه يلتقي بقريب لم يرَه منذ زمن.
"الداون تاون، أبو بيتر"، يقول خاللد.

في الساحة، ينهي العامالان على السلِّم لصق الإعلانٍ



"نحنا تو حُدنا.... وإنتو؟"


 صورة عظيمة لمريـم الحذراء واجههة بناية منيّلُّة بعبارة: "صالّْي لأجلنا"، بِلتفت ناظرُ إلى الأمام، بينما يغتتح أبو بيتر مونولوغه المتاد.

## اللرسالة النصيّة

احذروا هذه السيارات المفتخخة


 نرجو الانتباه هنا: اليوم حر صـأ على سلامتكمم

## مونولوغ أبو بيتر

"يا إستاذ خاللد. خالد مش هيك؟ إيه أنا بحفظ أسماء. ذاكرتي ذاكرة تمساح. بِقولو ذاكرة تمساح أو ذاكرة فيل؟ لا. هيديك دمو ع الفيل. ها ها ها. معليش يا استاذ. العمر علينا حقٌّ. وأنا بعمري ما كا كنت شاطر بالأأمثال.

المي اللا ير حمها كانت تقولن قدامي ـ وإنت كيفك كيف أحموالكك يا إستاذ؟ كانُّك رفعان شوي؟ ما تكون مريض. انتبه عمم نسمع إشيا بتثيُّب شعر الراس. آخر خبرية قال ملري المَميْ شو فيها . أنا المر اعندي بالبيت صارت المارت







 هيي أدرى. والواحد يحكي الحق، هيي بتخاف علئي. شايف اليوم مثانذ؟ ما ما














بستِمْ جهة التشمال".

موعد الُمطعم
"في حجز؟"، سأله النادل وهو يكمل النظر في الككتِبِ أمامه. أعلمه خالد
 من وصل قبله. تجاوز خالد المدخل ووصل

 الز اوية. بينما كان يقترب منها، كانت ريم تتحدَّث على الهاتف بعصبيّة. تقول



 قبل أن تنهض إلى الحمُّام.

 بعقد خفيف، فيما كان شعرها مسرُّتا بشكل مغاير كتسريحتها اليومية، ولكن بالا مبالغات. وعلى الرغم من مشيتها العصبيّة، بذّت له لطيفة. بل أكتر ـ ـ رآها جميلة. عادَت بعلد دقائق وجلسَتَ واعتذَرَت منه.





يلدها بلطف، كأنُّها انتهُهتِ.
"إنتي منيحة؟"، سألها.

"ما بأى تعتذري. ما صار شي"، قاطعها.


وانخل يتفحَص لائحته، لكنٍ ريم سألته فجأة:

- هيدا شو؟

نظر إليها مستفهمُا، فأكملت تشرح:

- هيدا. هلَّأ. الغدا. نحنا قاعدين. هيدا شو اسمو؟؟
- 
- يعني شو . موعد يعني؟ Date

- مش ح كون زعلان اذا كان هيك.
- يعني هوّي ما هيك؟


- في شي لازم تعرفو. قبل شوي كنت عمبم الحكي مع مديري الفرنسي. بُدُو ياني إنزل ع الشنل.
- أكيد ما حـتن علئي.
- لا. ما ما إنزل.
- 
- إي بس مشن هيدا اللي بلّي قولو .
- شو بدّك تقولي؟ - بما إنُو هيدا موعدلـو فالازم تعرف من الأول. أنا بنام مع مديري.

صُحُف المططم: الوزير الرشيق
بيروت - أصدر وزير الاتصالات اللبناني قرارٌا يمنع بمو جبه "اتصال أرقار أرام










 ولمَّحَت جهات معارضمة لبنانية أخرى إلى عدم وشر كتي الهاتف لرصد الالتصالات من هنه الأرقام ومنعها، ولاسيتّما النّ


 تنعكس سلبًا على اتصالات اللبنانيين والمقيمين من الـجنسيات الأخرى في في
 كونيَّة صغيرة.

## فوق الـحفرة

كان يمكن لاعترافها أن يفر مله عن كالم كثير ، لكنٌ ما حدث هو العكس تمامٌا
"بعدك بتنامي معو؟"، سألها.
قبل أُن تججيه، عاد النادل إلى طاولتهما يستفسر ماذا قَرَرا أن يأكلا. سألته ريم عن صحن اليوم المميّز ، فأجابها النادل: "Seafood Pasta".




- كـنت. كَ.؟
- ينتي ما بأى عم...
- ماعدتْ شفتو.
- وهيديك الليلة...
- هيديك الليلة شو؟
- كـتي جالي من عندو ما هيك؟
... -
- غصبْ عنّك؟ - ما بعرفِ.

أبدى عدم فهمهن لإجابتها الأخيرة. قالت إنّها كانت تدفـع الأمور نحو


 لحو تفصيل ثالث .
"ريم ريم ريم ريم"، أوقفها خاللد وأعاد سؤاله: - هيديك الليلة كانت غصب عنًّك؟

$$
\begin{aligned}
& \text { أومأَت إيجابابًا. } \\
& \text { - مشَ ح تبلْغُي عنُّوْ }
\end{aligned}
$$


 القنينة.
رفع خالد كأسه ناحيتها، فجارَته وشربا من الكأسين، ثمٌ أكمـل:



رشفت ريم من كأسهٍا بينما رفع خالد من نبر ته:


$$
\begin{aligned}
& \text { - بتجاهلو ... مش ح تكون أؤل مرّة.ة. } \\
& \text { - وبرأيِك هيك بيمشي الحال؟ } \\
& \text { - ما بعرف. } \\
& \text { - وبركي ما كانت آخر مرّةْ؟ }
\end{aligned}
$$

قال لها إنْ التجاهِل سيؤِّجِّ الصدام الطرفين. فماذا لو أكمل ألبير التحرُّش بها؟ قاطعته ريمه، وقالت إنَّه لم يكن






سيكون الكالام نفسه، وبشكل أكتر إصر ارُا الفتحيُّة تجنج دائمّا إلى إنكار


- فينا ما نحكي بالمو ضو ع؟
- لأ بُدْنا نحكيك أحي!

رعاد ينظر إليها، فو جلدها هادئة. سالْته وهي تبتسـم:

انفر جتت جبهته عندما لمـح ابتسامتها ومات انفحاله في لحظة. جـاء

 لي صصحنه بالشنوكة فسألَته:
- مشن حتاكل؟
- مـا انتهِت إنـت وعـم تطلبي. أنا ما باكل



وقت الظهيرة. وعندما طال انتظار همـا، قرَّر أن يفتتح معها ححيثّا

- هون كانت الجّورة!
- أيْ جورة؟
- مطرّ ما صار الانفجار من كمم سنة. قطعنا فوقها. - إي وشو يعني؟ - لا. ما شي. عادةٌ بقطع فوقها بالتاكسي أو بالسيًّارة. هأَّكُ خطرلي إنّيّي أولن مرَّة بمشي فَوْقَا

 وقال للسائق: "شكر"ا. ناطرين حدا"،
"وراكي شي؟"، الثفت سائلا ريم.
"
"خلينا نتمشًّى ثوي لججوَّة لكنَ"، قالل.
قطعا الطريق ومشَيَّا فوق الحفرة المطمورة من جليديل، وعادا من حيث
أتَيَا.


## خريطة طريق









 قرب الحواجز الححجرية التي تحيط بفندق الفينيسيا، وتابعا خطوهما
























 لشار ع الحمراء الرئيسي. روما، المقدسي، الْقاهرة، سوراتي، عمر بن













 ""ثار ع المهاتما غاندي".

## المششي

لا أمشي في بيروت. فالمدينة لا تشجّعِ على المشي. ومنذ بدأتُ أكود السيارات، لم أعد أعرف ركوب سيارات الأجرة. في الأيام الماضيا،






 من الافافذة قربي. "إيدي ع الدر كسيون يا ماتموزيل"، فال. "والشباكّ

 في يوم آخر، صعدتُ إلى سيارة أجرة أخرى و وجلست في معتدهما الخلفلفي.

وجدتُ السيًارة عادية، لكن ما إن انطلق السائق حتُّى خُخِّل لي أنَّي أسمع



 السائق التوقف قبل الوصول إلى وجهاتي الأخيرة. خالد عنديا حلديا حدثني عن









 إلى سيارتك. في نوع المشي الأخير ، هناك شيء ضياغط. لأنكّك تحسب
 ينقضي نصف الوقت المسموح لتذكرة الوقوف. وهذا ونا كله لا يسمح لك بالنظر من الخار ج، ولا يساعدك على ملى ملاحظة التفاصيل التي تعبر بينها



 ونأخذ نلحق بالعالْمات المميزة: دكاكين، وأعمدة كهرباء، وُحفَر باقية،

وملصقات حزبية، وآرمات أطباء. هذا كلُّه ليس عبنًا. هو جزء من طر يقنا:









 أيمكن أن يكون خاللد مثلاً فرصة؟

حلدث في ثلاثة أماكن











البابب ووقفت عند اللتبة. "اللو . إي ريم. في شي؟"، ردَّ خالد. "وينَك؟ مها ما


 "ابو بيتر؟"، استفهمَتْ. " "يكي أنا مستعـجل شوي. برجع بحكيكي"، أنهى خالد المكالمة، وكانت ريم قد أصبحّت في وس وسط الغرفة تنظر إلما









 قال.

## صُحُف ضرغام: إعلانات

1- نعلن عن أسعار جديدة لإعلانات الوفيًات. خبر الوفاة ولغاية • أسطر م . . . . ه ليرة لبنانية. كل سطر إضانيافي
 التسعيرة سارية المفعول من بداية الأسبوع ع المقبل. Y- اشترِ البوابة الالبكترونية Golden Safe الآن من أبجل

سالمة حيّك. سارع ع إلى الاتصال. الأسعار قابلة للتفاوض والتقسيط. نستقبل لجان الأحياء. دع حيَّك يحتضن الأمن
ويشرّع عله أبو إبه.
r- مدفن في مقبرة مسيـحيّة في الأشرفية بحال جيدة للإيجار سنويًّا بسعر معقول. الكالام مع ذوي الميت مباشرةً. الوسطاء يمتنعون. على الميت أن يكون يكون من الطائفة

الأرثوذكسية.

ما رواه ضرغام -
يطفئ الر اديو، ويُلقي بالجريدة على الطاولة. يتححدث فتذوب تعابير وجهه.






 عملها وعائلتها وأتت إلى هذه البلدة التي لا تعرف فيها أحذّا، ولا يعرفها فيها أحد.
سألُتهاعن اسمم الولد. "سليم"، أجابت.

استغرقت بالشرح. لم تعرف كيف تتصر"ف حين رأَت سليمب يُخَطْرِف
 تُّمّ فكُرت وحسمت خيارها. تدين لي بالشكر، حتَّى لو صار يتحدَّث

بالعكس.


 "كنت عم قول إتُو بعدني حابًّة أعرف. شو صـار معو لسليم هوّي ومعك؟ ¢"، سألت.
صمتُّ، وسعلثُ، ثمَ قمتُ. استندتُ إلى رخام الشرفةّ، وسردتُ لهـا القصة التي ألفَتُها عندما اختليثُ بنفسي:



 جانيت، فلم يتعرّف أهد عليه.








 ivi

أي ذنب أو مسؤولية. أبقيتُ حادث إطالاق النار من دون أن يغضي إلى موت، ولم أشُرِ إلى كون مطلق النَّار من مجموعة مبسلحِيًّ، ولم أتطرُق




 وتحتمي بضرورة إخفاء بعض التفاصيل كي لا أُثير الهلع بين أهل المل البيت.
 اسمه وما إذا كان يعمل اليوم أو يقيم في الجوار . لم أكن متحضرُ الط الطلب كهذا. وقبل أن أجيب، أنقذني صو "ماما"، قال الصوت.


 الماء. قلتُ لها إنَّ علينا عرضه على طبيب للاستشارة، لكنّها لم تَكن تسمع.


راديو ضرغام: مقلّمة نشرة الأنحبار
فجأة، فرغت شوار ع بيروتت من أناسها. فالازم المو اطنون الشتق وابتعدوا عن الشرفات والنوافذ. هنا الاعتكافِ الشعبي بدأ بعد تلقِّي الموإطنين رسائل نصيّة تحدُّثِ عن وجود سيارات مُعدَّة للتفجير تجوب شوار ع المـدينة، موردةُ تُفاصيلها

في لحظة، بدا المشهد في البلد على هذا النحو: المكا مكومة تصريف أعمال





 .الحدود، وتدفُق اللاجئين والجرحى على المناطق المحاذية اللحدود وعموم المناطق.
هذا المشيهل الذي يحمل في طياته بذور انفجار قريب وانهيار غير مسبوق لسلطة الدولة، يجعلنا نعيد طرح السؤال: هل يستحقً الوطن منًا فهأًا ما نفعله به؟

## الطريق إلى مكتب لينا



 لقاء أجرة راكبيْن.





 ينتظرون بدء بثٌّ مباراة كرة قدم

 يزيلون عنها أكياس النايلون، ويتجادلون الون حول مول موقعها الأمثل، وكيفية وصلها بالكهر باء. فاقتر حأوَّل أن يسرقوا وان كهر باء بالتعليق على أحلى ألمد أعمدة








 الكحيٌ بالعبور، بعل إبراز بطاقاقات العمل. عندما اعترض

 جوّاتاتا والللي مش عاجبه أحسنلو يضلُ ساكت"،







دقيقة، ثمَّ عبر موظًّف يحمل رزمة أوراق ويتُّجه نحو آلة التصوير . سأله


 لم يجدد أحدًا في اللاخل.

## تلفازا الر صيفيْن: المرأة المفخْخة

ألقى المواطنون في محلة النُّويري الْقبض على امر أة زنَّرَت نفسها بديناميت
 إلى أقرب مركز مز حزبي.


 وشر حت الفنانة معنى مشروعها الفني: قالت إنَّها أرادت النذهاب إلاب إلى المواطنين بنفسها بدل انتظارهمب في صالات المعارض والمسارح الفارغة







 ونفت نشُار، وقد بدا عليها التعبب في المؤتمر الصحافي الذي عُعِد بعيد

إطالقها، أن تكون قد. تعر"ضـت للإهانة من قبل العناصر الحمز بية. ولم يُعرَف
 رفضَت الإجابة على اللسؤال بشكل صريح، مكتفيةُ بالقول: " "منشوف".

ما رواه ضرغام -0
لم يتحذّث سليم مطلقُقًا عن الحادثة، ولم تسأله جانيت مـخافة أن يكون سؤالها خطوة خاطئة تُفقده النطق من جلديل. دُرنا به على أشهر الأطباء. وكنتُ كلما سمعتُ عن طبيب أجنبي يزور



 يتخلُى عن عادة علك الكلمات.

 توصيات الأطباء، وتنتقي طبيبنا قرب سوق الغرب






 بالجلوس عند الجرف. كنتُ أحيطها بساعدي وتحني رأسها على عنقي،

ونبقى ننظر إلى الغيم فوق بيروت لساعات، فتّهنب سُسُمب وتأتي أخرىى،
 فلا نعود نستطيع تفريق الغيم الحقيقيٍ من دخان الألأحدات عادت جانيت تسأل عن المسلح اللذي أخذ ولمّها إلى الدكانـ،



وجهها. أتخْتِلها حَتَّي أراها حقًا.

 بينا كانت تسير باتجاه تلك النتيجة المحتمة، وبعضها قارب موضوع ع الزواج بالفعل . وفي اليوم التالْي لعرضي، فوجئتُ بور بقة كتبت فيها أُنُها ستغيب عن المنزل ثلالثة أيام لتنهيَ بعض الأمور العائلية العألكّة.

$$
\begin{aligned}
& \text { مضت الأيام الثلالأة ولم تظهر جانيت. } \\
& \text { مرَّ أسبو ع ولمَ يَّن لها أثر . }
\end{aligned}
$$

 معلومات عنها، لا المنطقة التي يسكن فيها أهلها، ولا السم الضيعة التي التي تأتي منها.
باءت كل محاولاتي بالفشل. توالت الأسابيع، ولم تعُد، فأصبتُ



 كانت قادرة على الكلام والحر كة، لتفاقمت المشاكيل بيننا إلى مستويات

هل تعرف الأوقات التي يخخيَّل لك فيها أنَّ كل شيء يتهشًّم من حولك؟ هكذا كانت تلك الأيام.
وردتني اتصالات من مسؤولين عن حماية ممتلكاتي في العاصمة
 تزداد ضراوة، وقوانين العالاقات على الأرض تتغير يومنا بعد يورم، وقياداتات جديدة تسلّمت المتحاور، واحتلال الممتلكات بات أسهر أسل من السابق.
 أنُّ ممتلكاتي نالتُ نصيبها من التُعِّيات.





 لحماية المنزل وعدم الأخذل بتوصياتهمّ. سألثه عن أسماء المسلُححين واسم الشتخص الذّي تعار كوا معه. نهض
 الترتيبات، وقال قبل أن ينصر ف: "ح فرجيك كيل شي " أسفل شرفتي، اختلط الغيم بالدخان. لكنْي هنه المرّْه، لم أكن مهتمٌ الما

## محادثة كنزي

هاتفها. ردّت لِينا واعتذرَت منه. قالت إنَّها اضطرُّت للخرو جه لكنُها

ستعود بعل ربع ساعة. طلبت منه الانتظار في غرفة الانستقبال التابعة لمكتبها، و قالـت منهيةٌ الاتصال: "فيك تعمل قهوةٌ أو شاي أو تشرب أي
شي. كل شي مو جود بالمطبخ".
 أخرى. عندما انتهى من تقليب كل ما كان أمامه من صحتف ومعجالثك انتقل يتفحص محتويات الغرفة، ثةً طال انتظار ه، وشعر بالملل ، فتام لينفّن

نصيحةة لينا.
عثر على الممطبخ في آخر الرواق. شغًّل ماكينة صنع اللآسبريسو . وبعد



لـم تُكن الغر فة فارغة كما تر كها. على الاكنبة، جلسَت امر أهُ تتحلُّث على
 كانت كنزي تشرح لمححدِّثها بغضب عن الكُْمْهُرْ وْ التي استقبلتها في

 الفنججان: "قهوة؟"
أخحذت كنز ي الفنتجان منه وشكرته. وضعته أمامها، و محاولت أن تخخفي


- بִكَ
 - دقيقة وبر -
- ذهبـ إلى المطظبخ وعاد بفنجان قهوهَآخر له، فاعتنرُت منه كنزي:

، Sorry --


- وأنا كمانِ. حكيتا هلُّأُ. مأخرة شي نص ساءة.
- أها.
حلًّ الصمـت دقيقة، قبل أن يبادر خالد إلى السؤال:
- شو آخر أعمالِك الفُنية؟
ضحكت كنزي وَردَّت:
- منيحة.
- شو هيي المنيحة؟
- النكتة.
- صر اححة ما بعرف شو إسألكِ.
- بعرف. ما سامعلي ولا غنيّة؟
- للأسف. مش متابع...
- لا. لا. أحسـنَك هيك.





 المشـكلة إنُّن بيضلُو يُطلبو منّي إحكي. بتعرِفُّ؟ يا ريت يكون فيني ما ما

$$
\begin{aligned}
& \text { - بكواليس.البرنامج، كنت مع لينا، و. .. } \\
& \text { - آه. صح، صح. إنـتَ بتشتْلِ هون؟ } \\
& \text { - لا. جابي عند لينا. }
\end{aligned}
$$

- يعني هيلا كان فنجانكَ.
- إي، بس ما شْرِبْت منه.



 همكن الكلينكس من عندك.
 النوافذ، وأكملَت تسأله:
- حلوين شعراتي؟
- . . . إي. بظُنْ
- ولونُنْ؟

- عن جليد غيّرت اللون. بسى ما كتير مقتنعة فيه. يعني قبل كانو
- بحتقد. . . اللون اللي قبل كان أححلى.
- صـح... خلصـت القهوة.
- بدّلك بعد؟
- ياريت!
!
قام خاللد واتِّجه من جلديل إلى المطبخ. سمع كنزي تقول له: "جابي

 بينما التقط خالُلد عبوات القّهوة قربه. أخلذ من كنزي أول فنـجان ثمّ و ونعه في الماكينة وكبس. عندما التفت، و جلدها و اقفة على مقربة منه، فكاد يصطدم بها. ابتسمم 111

$$
\begin{aligned}
& \text { لها متتذرّا، لكتُّها لم تتحركّ، بل قالت: } \\
& \text { - فيّي إطلب منُك شي؟ } \\
& \text { - أكيد. }
\end{aligned}
$$

- فيّيِي بُوسَك؟


## صُحُفف مكتب لينا: موت خمسة أطفال

بيروت-فُجع اللبنانيون بخبر وفاة خمسة أطفال ر رضَع في مستشفى الصحة الكاثئن في منطقة برج حمود في ضاحية العاصمـة الشمالئة. وبعد أخلذ
 الطبي. ورفض الأهلالي المغادرة وتسلِّم بثث أُطفالهـم) ليبقوا معتصمين في أروقة المستشفىى، قبل أن يقوموا باستدعاء أفر اد عاد عائلاتهـم الذين طوَّقورا
 التقصير والأخطاء الطبية التي أدّت إلى حلدوث هنا واستنجدت إدارة المستشفى بالقوى الأمنية اللبنانية التي أبعدت المعتصمين عن مدانخل المستشفى وسمحت لهم بالبقاء الماء متصصمين على
 الأطباء اللبنانيين مستنكرةٌ اتهامها بالتقصير . ودعت أعضاء الألواء الطاقم الطبي الذين كانوا مسؤولين عن غرفة الحضانة التي حدئَت فيها الحادثة الحة للكالام،
 المؤتمر بدعوة الصححافيين الحاضرين إلى التجوُّل في أنحاء المستشفى للاطلال ع على المعانير عالية الجو دة التي تدار بها.
 ومن المتوقُع أن تطلب الوزارة تشريح جثث الأطفال، الأمر الذي قد يصطدم برفض الأهالي.

## ما رواه ضرغام -7





لا يقول ضر غام شيئًا.

هل قرّبَّه سازم منها بمغادرتها



 - فيك تحُطني بالتختْ؟

## ***





 السالل، ثتُّ نواصِل المشي
هضى قرابةَ ربع ساعة قبل أن نتوقف. عندما نظرتُ إلى الـى الخلف،
 شهيتُ على التحادثة.
اقترب سلِيمان مني، ووقف بجانبي ونظر إلى البعيد موهمْا المسلُّحين







 الثاني... الثالث .. . الرابع....
أربع حوادث قتل في الجُلول التي أملكها، وأنا لا أعلم؟



 المرتابة بإشاحة رأسي بعيذُا عنهـم. في البقعة الأخيرة التي توقَفنا فيها، انشُغل المسلُحّحون أكتر من الحادة،




 "شفت البِبر؟"، سألني سليمان. "أي" يِير؟"، استفسرتُ



إرم نظرة فقط عند الر حيل، لككن لا تقترب.
 "مين هنّي؟" تابعـتُ استجوابيا

"ومين هوِّي؟"، سالكتُ.


 الثفاح في السّلالل، وتقدُمونا.



 تلد تحلث هنا إذا جرى التعامل مح الأمر بطر يقة اعتبأَّلية، وأنَّ حياته و حياة أسرته قد تتعرًضان لخـان
مع حلول الظُلام، لمُ أستطيع أن أمنع نفسي من التفكير في الأمر . كنتُ







 محدومة. حدُقتُ في الظالام تحتي، فلم أرَ غير ظلالِ الأشَجار الكثيفة.

أنصتُ لأصوات الزيزان والعواء البعيدة، وركَّزتُ في إنصاتي كي أتأكّا أنّيّ وحيلد، ثمٌ تابعتُ رحلتي عندما وصلتُ إلى البئر، وجدتُ فوهتها الظظاهرة فوق الأرض مصنوعة
 غفلتُ عن الثدقيق الأمني حولمي.


 شيئا، فما الذي انتلف إذْاء؟ عدتُ من دون أن أصل إلى شيء. وضعتُ رأسي على الوسادة،

ونمت.
في اليوم الثاني، لازمتُ الشرفة. قرَّبتُ كرسيُّ من الدرابزين، وأخذتُ



كـتُ أحـدِّق في مشهـدها اليومي.
بعد يومين، استيقظتُ على جلبة آتية من الخار ج. نظرُتُ من الشُرفهة،

 وقفت عاجزّا، لا أعرف ماذا أفعل. عرفتُ الجثة قبل أن أرى وجهها. وتأكدتُ عندما قلبها أحدهمم. كانت جثُّة سليمان.

قبلة بالعكس
تلعثم خالله، وابتعد إلى حيث وضتحت كنزي الفنجانان الآخر ، و حاول تضييع

 وضع خالد الفنجان الثاني في الماكينة، وأدخل عبلـي

الماكينة من جديل، فأصلدرت صوتها الهـادر . تابعت كنزي حليثها: - إنت مـ حدا؟

أعطاها الفنجان الأول، وتنهُلْ مُظهِرَا ضيقه من سؤالها: - مـا بعرف.
 - يِمكن. القصَّة معقَّدة شوي. - دايمًا القصة معقُدة شـوي.

- إذا مشُ مثقَّدة شوي، ما بِذكون قصَّة. شِفتُ؟ صِردتٌ عم إحكي متلَكِ.
- أنا هيك بحكي؟
 -
- طب فيني إشر ححلَك؟ لأنُّو هيئتُك فُهِمتني غلط.
 لها. قالت:
- مش دايمٌا أنا بحكي مع عالم ما بعرفُن هيك، ومش كلى مرّهة بطلب إني بوس حدا. مشَ لأني يعني بغنّي، معناتا بعمل هيك دايمُّا - أنا ما قلت...
 لما كمية اللالم الللي بتعرفك بتكتر، بتصير كمية الحالم الللي بتقلر تحكي


فكرة.

- إنُو إي. كان فيني بوسكك من دون ما أُطلُب إذنَكُ وبعدين بالحالات الطبيعية، ما منكون عمم نعمل هيك dialogue. بتكون عـم تبوسني وعادي.
- 
- عمَ تفُكُر بالموضوْوع؟؟
- بهاللحظظة عم فككر بكتير إشيا مـم تصير ... معي.


 ومنحكي لحد ما تجي لينا، ومشَ ح تسمع منّي بحدها لا لا ع اتَّصل فيلك ولا ح إحكيك. هالأد حلدودا.
- حاسس حاللي ولد صغير عم ينقلُّو شو لازم يعمل. ضححكت كنزي. وضعت فنجان القهوة جانبّا، وفعل خالد مثلها.

بوجهها، لكنّة تراجع فجاّة كأنهُ غيرّ رأيه.




ثّمّ رفع وجهه عن و وجهها، فوِجِدها تبتسم.
"بس هيك"، قالت وضحكَت.

سمعا خبطة باب، وظهر صوت لينا مناديًا. "نحنا هون. بالمطبخ!"، أبحابها خاللد وهو يغسل شفتَيْه من أثر أحمر

شفاه كنزي.

 وفي قبلة كنزي. ارتسمت ابتسامة على وجهه وهو يعبر غير آبه بالبوابة

 الجدهم: "هاي المفروض تزمِّر إذا حدان فات فيها هيك، أو نحَنِا ركُبناها بالحكس؟"
ما رواه ضبرغام V-



 تُمطر الحكاية عليهما، ويغرقان فيها من جديد.
 السرير آكل، وأنا أقرأ ألخبار الحوادئ
 تفاصيل المكان. تُنزَع البا(طات من أرض الشرفة، ويظهر الرمل بين قطع 119

الر خام المتكسٌّرة، تصفرُ الخضرة تحت المنزل وتيّس، وينكشف كل
شيء في مجال رؤيتي.
التلالل والوديان والمدينة السوداءء. قحط كامل، ولا حار الا والبحر؟ ماذا يبقى منه؟ كان في الزيار الـوات الأولى
 الجزر يقوى، فيبين المتروك وراء الهاه، وتكتمل الأثنياء. جتثت شبه كاملة





أخرى لما سيحدث؟
وماذأعن الز من؟ هل يبدِّل في ما حدت؟ هل تئِيرُ الاستعادات الماضي؟









المسلححين الأربعة الذين رافقونا في رحلة استكينشافنا.


 وكون رفيقهما تفوًّ بتر"هات وهو سكران ان بعد خلاف تافه مع سليمان، لا لا
 وسمعهما يتحدُّثان. "بالصدفة سمعتُّ"، قال وْهو ينظر إليً، ثمَّ دوٌن لي اسم القاتل على







مسلُح براتب ثابِب مجز؟؛ بهذه الأعمال؟




رفاقهـم الموثوق بهـمَ لينفًّندوا معنا العمليّة.




كانت أحداث أخرى، من شُأنها تعديل الخَطِّة جذريًّا، تفوتني؟



 يقومون فيها في الجلول وححول الكون الصغير في الجهة الأخرى من كنتُ أنظر من جديد. وهذه المرَّة؛ كنـتُ أرى.

قبل يوميْن من موعد الحملية، أرسلتُ ماما إلى منزل أحلـا أحد أهدقائي في ضيعة مـجاورة كانت وقتها في منأى عن الأحداث الألمنية.


 المتاومة عند الاقتحام. دخلنا الكوخ بأسلحتنا، فجدناهم مخمورين يتضاحككون، لدر جتا

 مسلسي وأطلقتُ النار عليه. ماتت الأحاديث بينهـم فجأة، وركان مسلُّحِيً قد توزَّعوا فوقهم ومنعوهـمـم من أي ردَ فعلـ وقفتُ فوق القاتل ونعَّمـتُ فيه النظر ـ و وجدتُه شابُّا في العشرينيٌاتِ . كان
 طريتها نحو الأرض.

 هل كانت نهاية؟
بُو سا يا حمار!

خرج خاللد من عند ضرغام، ليجد ريم جالسة على صـيفة كانـت قد فرئت صفحاتها على الأرض بجانب باب شقته، فجحمد في مكانه ينظر إليها كانت تركّز نظر ها في المسافة القصيرة أمامها. هل كانت تحفظ

شكل البلاطات، أم تتُتع الشُكل اللذي اتُّخذه الشر خ في التحائط
 الشُقَّة المعابلة؟







 انههماكها ظهُر فيها أثنياء. فالهيئة التي كانت تنتظره فيها الطريقة التي يتصرُف بها جسمها عندما يكا يكون ساكنًا ومنفصاُل عن المححيط. وهذه الملاحظة الأخيرة جعلته يُسائلُ نفَّسه: هل تتصرِّف
 يُنخرِج الواحد شـخصًا آخر من دأخله في حضور الغير ويعود ليطمره عندما يعود و حيدَّا؟






 الفهـم: لقد ترَكَهْ!

وجاء وقت تحليل كلٍ شيء. فصار كلما فكُر في الأسباب، ينتبا،
 يخر ج باستنتاجات غريبة، وتُظلم ذكريات في ذهنه أكتُر . يتذكُر، يتذكّر، يتذكَّرً
"بوُ سـا يا حمار!"، تقول له كنزي في رأسه. كأنَّ قبلتها له شقَّت أمامند
 إعجابه بها منذ لقاء المطعمه بل ربما منذ المرَّة الأولى التي رآها فيها فيها
 وأشارت إليه بالأصبع، فتقدُّم نحو ها. طلبت منه أن يقبِّلها وفعل، وكانت

قبلته الأولى منذ مارس الحب للمرَّة الأخيرة مع سهى.



 في اضطراب تلامسهما الحميم، لكننّ هو اللذي لم يكن يرى. فلماذا حدث ما حدث؟ ألتقصير منه، أم لأنَّ سهى عرفت أشياء لم يكن هو يعرفها وقتها؟ هل فعل لها أشياء جحلَتُها تبتعد عنه؟ أم إنُّها هي التي فعلَتْ، وقرَّرت أن تنهي كل شيء؟ مـا الذي رأَته سهى؟
يحاول أن يتذكُّر، ولا يتذكَّرُ شئًّا.
"ريم!"، يناديها، فترفع نظرها، وتقتربه. يسألها يا إن كانت تنتظره منـ.
فترة، فتجييه بالنفي. يعتذر منها ولا يقبّلها.
اللحمار!

## صـحيفة ريم / مقالة رئيس التتحرير : أمل

لا يمكن للمرء منًا إلًا أن يشعر بالأسى وهو يتابع أخبار البلد، ويشاهد الفوضى التي تمتدُّ من منطقة لأخرى الْا
 خخزانات المياه على أسطع المباني، ومتابعة التمدُّد الليليلي لـجلسان
 تصريف الأعمال، ومشاهدة قطع الطرقات اليومي لأتغه الأسباب
 طائفية معينة، لا يمكن أن يشير إلى أيِّ نجاح مستقبلي محتمل اللصيغة اللبنانيّة.






 نقص في الصيغة، أو ربما من... تخمتها، لينتهي مكشوفا فيا في زمن بدأت فيه الثورات المتحقًّة حوله، قبل أن تُسرَق.



الصيغة إلى أن يحين الموعد المناسب لإعادة النظر الجذارية فيها!
 الحسابات الطائفية الضيّيّة، فإنَّ الوضوح اللذي لجأ إليه بعض الشّباب

اليافعين، بالذهاب وراء الحدود لإبعاد الخطر المظلملم الآتي من هناك؛ هو بصيص الأمل الوحيد لبقاء هنا البلد!
ما رواه خرغام -

متى بلأت تُسُّلِ؟ في جلستنا الثانية؟ هل تستمع إلى التسجيلات في
 (...)

في اليوم التالي جاءني رفاق سليمان الثلالثة يسألونني ماذا يفعلون بجثٌ: المسلع.
"مْنْرميها بالبير؟"، سأل أحدهـم.


"مـا حدا بيضلِ بالجلِّه، أَكَدِتُ.

 صاحب فكرة إلقاء الجثثّة في البئر، وهمس سا وائلأل عن مصير المسلُّحين الخمسة من حلقة القاتل الضيقة، الذين تر كناهم مر بوطين مـح حر اسرة في في
"شو مْنعمل فيهن؟ منْصَفِّيهن؟"، سأل.
 بالتخخلُص من جثُّة القاتلّ.




وتقدّمانا، أنا وصانحب فكرة البئر.






 البئر . كان الصمـت طاغيّا. سألتُ المسلُّحين ما إذا اعتاد أحدّ منهـم النزول إلى أسفل البئر، فنظروا
 ألا ينظف أحد البير؟ ؟ ألا يُسحُب منه الماء؟ كرَّرتُ سؤالي بطريقة أخرى.
قال المسلُّح، صاححب الفكركة، إنُّ أُحذًا لا يقترب مُن البئر، فيما عدا
القاتل وأعوانه.
وماذا لو عثر أحل على الجـئت؟ ألا يـجدر بنا سحبها كالٍها ودفنها؟ أو على الأقل إ-خبار أهاليهم؟


 البئر
"ما إجو سَألو عن ولادُن؟ ما حدا قَلُن شي؟"، استفهمتُ.

 للعمل منذ أسابيع







 نفسها أبًُا.
عندما النهيتُ من مشار كة أفكاري معهـم، أعاد أحد المسلُّحين سؤوالي، ،

هززتُ رأسي، فحمل المسلُّحان الكيس واقتربا من الئر. كانت
 الكيس ووضعاه فوق الفوهة، ثمّ تشاورا في كيفية رميه، ولمًا المتّا
 منهما من جمديل التوقَفِ.






 أستمع. انتظر تُ أن يصلني صوت ارتطام الجثة بالمياه، وأن أششعر بالر ذاذ

يال(مس وجهي، لكنُّي سمعتُ فقط صوت ارتطام عميق، أو على الأقل هذا كا أظنُّه الآن.
"شو منعمل بالخمسة الباقيين؟"، سألني أحد المسلًّحين.


لِححكو"، قلتُ.


المال ينهي الحكاياتات. سألني مسلًّح ثالْ ماذا يفعلون بججثة سليمان التي تقبع في برًّاد المستشثفى

"لا . هاي مندفنا بالتراب"، أجبتُه.




تفًاح عند الجلٍ الأخير اللذي يُشرف على المدينة.










 وأرفق توصيته هنه بتذكيري بضرورة
 وقت قريب، وسأساند الصندوق بمبالغ مالية سنويَّة، ثتمُ شكرتُهُه، وابتسمـت



 تقليل عددهم إلى خمسة عشر عنصرٌا، كان بينهـم المسلحو المون المثلالثة الذين ساعدوني، بالإضافة إلى الذين رافقونا في عمليَّة الكوح، والثّلالثة الذين
 رفاق سليمان الثلالثة.
 خمسينياتها، وأباه طاعنًا في السنّ لا يفهم ماذا يجري






 كنتُ أفعله؟ أمنحهِا أمْاُ كاذبُّ؟

 الزيارة، ولم أسمع منهمَ وكنتُ أكتفي بالسؤال عن أخبارهم من حين

 إلاجتياح الإسر ائيلي.
هل عبروا الحرب؟؟ هل عاشوا السلم؟ لا أعرف.



## صحيفة ريم: جثّْة مبجهولة

أُعلنُت شعبة العلاقات العامة في المدلديرية العامة لقوى الأمن المُدخلي عن
 شاطىء البحر قبالة الملعب الأولمبي في طرابلس. وقا وقامت قوى الأمن بنعل

 وهي سمراء البشرة، شعر ها أسود، معتدلة البنية، متوسطة القامة، ترتدي
 سوداء اللون، وتضع ححجابًا زيتًِا.
 الضضحية أو ممَّن يعرفس عنها أو عنهم شيئًا ضرورة الاتصالْ بمـخفر شكا للتبليغ.

## عودة إلى التتابع الكالاسيكي

 وأطلًّت برأسها. دخلَت و وخرجَتِ. مرّت أمامه، وابِتسمت عندما رأَته

يتابعها بنظر اته. فتحت باب الشرفة وتقذَّمت لتنظر إلى البنايات المحيظة،


اللوح، وسألنه عن سبب تجميعه لها.
"ما بفكِّر أوقات لِشُ بعمل الإششيا"، أجابها.
ربت بيله على السرير بججانبه، فاقتربت منه و بلستِ. سألها:

- كان لذيذ أبو بيتر؟
- بيحكي كتير
- شو سألكِ؟
- افترض إني أختَكُ.
- 
- كتير ا عادا أكتر من مرَّة. كأنّو عم يجرِّب يسحب منٌّي حكي. - وإنتي طبعا ما حكيتي.
- لا ما حكيت.
- إي وشو صار؟
- بشو؟
- إنه كيف تصرّف أبو بيتر؟
- صرت كل ما يسألني شي، رد عليه بجواب ع القدّ. زهت وقع يحكي لحالو. ما تخاف عليه. ما صارلو شي. - لا. أنا مش خيفان عليه. لم ترد على بجملته. فاضَت الأصهوات من باب الشر بة المفتوح فجأة، أو ربُما هـما الللذان انتبها إلى وجو كانا يبدآن من جديد، وهذه المرَّة بالتتابع الكالاسيكي المعروف.


## تلفاز شرفة مجاورة: ججثت الثشو اطئ

عشر جثتث لعشرة مواطنين وُجِدَت ملقاةٌ اليوم على طول الشاطئ اللبناني
 مصادفة أن يتكرُر الحلدث نفسه في عشرة أماكن؟



 الصححة عن عقد مؤتمرها الأخير؟ وما صححة الأخبار عن انتشار وبار وباء مُعدِ في البلد؟ وكيف يُترَكُ شباب مسلحوها لأشهر فوق أسططح المباني؟ وهل صححيح أنَّ هذه الفوضى تغذيها أجهزة أمنية مححلية لتو ابجه بها أبجهزة أمنية محلية أخرى؟ ومتى تتوقُف المهاترات الداخلية والتو التوظيفات السياسية

 الاستحققاق الرئاسي، يحقُقُ لنا أيضًا السؤالل: هل ما ما نراه اليوم ما ما هو إلا هفاعيل المعر كة الرئاسية المقبلة؟

 أنفسهم أمام عشر جثت لمواطنين أبرياء.
هذا ما سيبقى في نهاية هذا النهار : عشر جثث!

السقف يبتسمم
كانا يضيئان بداية واعية، فلا يتر كان الأمر عر ضة للتحليل اللاحق، والبحث

اللاهـث لتحديد البدايات.
لمسة اليلد صـارت رأسَها المتكئ على كتفه، ورأسُه التفت مُنْبُّنًا بما هو أكثر من تجاور. لكنه خلال التفاتته، ضرب بلا قصد ر ركبته بركبتها،




 لساعة أو أكثر، وبدّالًا استلقاءهمانا






 من روجيه". ابتسم، وكمش من جديل موضو ع انعلام صداقاتها، فسألل:

- بس سهى مش رفيقتك؟


- بيتنا؟ بيتَكُ؟؟
- لأ. بيتنا نحنا. مش قعدنا هونا هونيك يوم؟

ضحكك وهو يردُّ على استهجانها، فـخبطته بالوسادة.



فتخر ج الجُمْل منهما، وتطفو فوَهُما وتصعد. كلَّما قالا جملة، انحسِر

 والسقِف يبتسم. يتلع الجُمَمل ويتسمى.



 رفُ كتب وإكسسوارات. طاولة شاي. صبُّارات شرفة. سجادة صغيرة للمساحة بين السرير والمكتب...


 كَانا ييقيان في السرير ساعات، ويقفان أُمام الشرفة، ويقلُّبان قنوات

التلفزيون، ويقضيان الوقت في المطبخ الصنير الصير . ريم تطبخ، وهو يصنع القهوة. ريم تشرب القّهوة. ريم صارت تشرب القهوة.

 يكن يقول كل شيء، وهي لم تضغط عليه ليفصح بالمزيل.

## تقليب القنوات التلفزيونية

استّجواب الصباح: انسحب اليوم وزير الصحة من البرنامج الصباحي الذي تقدِّمه الإعلامية ندى عبد. الكريمr. وجاء انسحاب الوريّ الوزير على خلفية
 خفت الحديـث فيها، قبل أن تترابع الوزارة عن عقد المؤتمر الصححافي




 قبضته على الحدود بسبب غياب الأطاء السياسي وراء خطوة كهذه
 على يد مجموعات مسلحة آتية من خلف الححدود. وعلى الفور، استنفر الجيش اللبناني قواعده وقام بضرب الجرورد المحاذية للحلودد بالمدفـيان المتوسطة.
معارك المشمال اللبناني: انطلقت البار حهة الجولة الثثالاتون من المعار كُ في
 بعد أن اقتصرت الجو لات السابقة على استخلدام السالا ح الخفيف. وكا وكان


 تسييج الروشة: اعتصمت اليوم جمعيات مدنية في منطقة الروشة




 ردّ الناشطون أنٌّ البيع فضيحة تضاف إلى فضّائح ملف الأملاكُ البَحرية غير

الشرعية، وأنُّهم سيواصلون تحر كهـم ضدّ سياسات إقفال المساحات العامة المنظمة أمام عامّة المواطنين.

ما رواه ضرغام -9
لا يقدر خالد أن يستمع لضرغام، من دون أن تطبق عليه فكرة أنَّ جدارًا


 سلبي، وهو لا يريد للأشياء السلبية أن تجلد مطر محها بينهما بهذه الما السرعة. , يستمع خالد للعجوز، ويفتعل الانهماكُ بتوضيب الصحفي، بينما هو يركّز نظره باتجاه الشرفة. لكنَّ أَحـُّا لا يظههر هناكُ
***

يحدث أحيانُا أن تأتيك الفرص في تتابع مثالي، فتميل إلى عدم إضاعتها،



 أراحت رأسها على كتفي، وأبقته هناكُ عندما رفعتُ نظري، كان سليم ينظر إليٌ ويتسمر. رافقتُهما إلى المنزل، وتر كتُهما في الغرفة التي كانا يشغلانها قبل الختفائهما.

وفي الأيام التالية رجعنا نمشي على الأدراج، وشرحت جانيت لمي
أسباب اختفائها.

الولد ابن أخينا. الولد ابن ابنتا. لا زوايج






 لم تعد تخاف أن يأخلوه. صهارت تخاف أن يستميلوه، وأن يعرِّفوه على
 ذلك رعبها الرئيسي، لا صوت القصف القريب، ولا تعنيف أهل زو جهها

اللفظي لها.



من هنا. كيف عرف؟ لم تعرف. وماذا حدث معه في ذلك اليوم، لم تسأل.
 الفترة التي كان صامتًا فيها كفترة طرش أو عمى، بينما كان هو يسمع ويرى
ويفهـم كِل شيء.

 كيف كنتُ سُأطمئنُّ عليه؟ من كان سيقول لي؟





 البيت مع المر أة. سألتها جانيت أين الشباب، فلم تحظَ منها بإبا بإجابة، بل بدا
 ميها، وقصرت نشاطهها على مر اقتتها. تصمت جانيت قبل أن تواصل رواية الحكاية. إنه منتصف النهار. الأصوات تقترب. الأصوات تصل. الأصوات تنهمر. الأصوات تختلط. المرب هنا. قذيفة! تُبطئ جانيت من إيقاع كلادمها. تستعمل جمألا قصيرة وتبلع ريقها.
 المكان. وجدت البر كام حولها، والباب مفتوحما ولا أثر للمرأة. الباب مفتوح





 صديق قديم لزوجها، كانت جانيت تعرف أنُّه ليس على علاقات طيبا

بالعائلة فساعدها الصديق، وأمُّن إيصالهما إلى سوق الغرب. كنًا قد صرنا في آخر اللدرج عندما قالت جانيت: "الحر ب بتخلْ بالْ 1
أوقات يا ضرغام".

 موافقتي على النقاش الذي افتتحته بجملتها، فاكتفيتُ بالترداد: "يمكى

مُعك حق. .. ما بعرف".
"مشن ح يتركو الولد"، أضافت.
"

ثـّمّ وصلنا الصوت المكتوم .
"تعي نتجوّز"، قلتُ لها.

صُحُف ضرغام: فو اتير الاستشفاء
بيروت- قامت وزارة الصّحة اللبنانيّة بالإعالن عن استحدلات نظام إلكتروني للتدقيق في فواتير المستشفيات الخاصةة. وعزا مصدر وزاري تضخم الفاتورة الاستشفائية إلى حالة الهلع التي تروّ بالمواطنين لزيارة غرف الطوارئ بالا أسباب مبرّرة. وأضاف المصا المصدر نفسه


من يوم، أو بو صف أدوية وتحاليل غير ضرورية. ورحَّب نقيب المستشفيات الخاصة بقرار وزير الصححة، وقال إنَّ الخطوة المتخذذ خطوة صائبة في خططة الوصول لقاعدة بيانات عامة
 سينجكس في ارتفاع مستوى الخخدمة الطبية، ويسهٍل مجابهة الأوبئة

الحالِّة وفي المستقبل . وأمل النقيب أن ينسحب تطبيق هنا الما النظام على باقي
 شأن هذه الانتقائية أن تؤدُّي إلى نتيجة معاكسة تمامٌاما ودعا الْنقيب وزير


 الشائعات الصحية التي تنتشر في البلد.

استهالاك بطيء لفرح عابر
تُنزل لِينا حاجبة الشمس وتنظر في مرآتها. تضع أحمر شفاه، وبعض






 والاتصالات الهاتفية. أُحيانُا ينسيان أن يتفقدا ها هاتفَيْهما. يتُصل بها بها فتكون




 دوَّنتها في اللدفتر. تتخطًا ها سيارة، ويرفع لها سائقها الأصبح الأوسط لأنَّها


 أن يعود إلى بيروت فيتفابأ بالخبر .









 لكنُّه يستدرك فججأة: "ليكي، أنا بْحجِّك"،
ييدلو لها التصريحغ غريبًا. تكتفي بالردّ: "وأنا كمان"،
يقول منهيًا الاتصال: "انتههي ع حالكِ، please".

 أمامها، وهي تواصمل قيادتها وتنتظر من خاللد أن يُجييها.

## قمر الليل

اتُصل طوني وطلب منه ملاقاته عند تقاطع الشيفروليه. "لوين رايحين؟"، أصرٌّ خالد أن يعرف أكثرُ . كان يريد التأكد من أنَّ الأمر يستحقُ القدوم

حقًا. هل يملك طوني معلومات جديدة لم يُقُلها من قبل، أَم أنَّ تطوُرْا
استثنائيًا ما قد طرأ؟
لكنٌ طوني رفض الإفصاع على الهاتف، واكتفى بالقول: "إنتَ تعا
بس. مش ح ناخدـ وقت كتير".

 الزيارات.
"شو في؟"، سألها وهما واقفان في المطبخ، فأكملت تحضير القهوة،
ولم ترد.
"ح تمرقي ع الشغل؟


"أنا لازم إمشَي. بعود بـحكيكي"، قال وهو يخري ج من الباب. ثمّ عاد



 مرَّ خاللد على ضرغام

 منه أن يسلِّم على طوني.


 الكتير اللكتير يحدث في البللد، فهذا واضح من علامات الاستفهام rit

والتُعبُجب والمزدوجات في مانشيتات صُحُفه. لكنَّ شيئًا فعليًا لا يتغيّر






 فيصيرون يُخُخر جون كل حدث عام

 ويحيا بالتوازي عالمان متجاوران لا يعيشان إلا بالا بالافتراق. ـ إنُه فشل مجاور ر،

وهذا التجاور يجعله أفتشل بكثير .
أخالد من هؤلاء؟ هل عاثى في في العالم الموازي؟
يضتحك خالد للفكرة، ويفكر أنٌ هذه تفاصيل من الممكن إضافتها




 إلى أن ...
تظهر في عقله صورة ريم.


يقف خالد قرب الكشلك، فيبدو البائع كما تر كه في المرَّة الماضيه،
'يحاسب الز بائن ويبقي أذنه ملتصقة بالمذياع. يعود خاللد للتركيز في

 بالقرب منه سيارة رينو من طراز يعود إلى الثمانينيًات، ويطلّ طونير ني برأسه

منها ويلعوه ليصعـد.

 الختيار؟"، يسأله طوني. "يوم منيح، يوم ما منيح. صحْتّو بتطلع وبتنزل
 وهو يخر ج بالسيُّارة من الطريق العام.
 ير كنها طوني في مساحة غير مرصوفة خلف مبنى قلديم؛ ويدعو خاللد

اللى النزول.



 دخان السيجارة قبل أن يطلقه أخيرٌا من فمه.






 Yio

نظره إلى المدخل، يجد عنواناً معلقُا بشكل غير احترافي: "Night Moon"
."Hotel

ما رواه ضرغام -
 سأله ضرغام إن كانت تشبه بانيت في الحكاية، فاعتذر خاللد وشرح أنّ،
 تابع يسأل إن كانت الفتاة تشبه سالام، فأجابه خالد أنّهُ قليلة الكا

 أنا مش حعيد شتي... اسمع هأُك كيف تجوْز نانا، قبل ما تروح ع عوعدكُ"، ردّ ضرغام.
***

لنتزوًّج، اشتُرطَت عليَّ جانيت شرطيْن: أن أحميًّ ابنها، وألًا أُشارك



 وأبدأ حياتي معها بالأسرار .




عالم بعيد. معنا وليست معنا. كأنْ عنفُا بطيئًا ترسٌب فيها بعد ر حيله. كأنٌّه




 الصائب. خفتُ أن أكون آتي بالحرب إلى قلى قلب منزلئ



نظرتي.







على مقربة منهـم.

 الستطيع المساعدة. هؤلاء الشباب مشاريع مسلحين سيشار كون حتمُما في



 قبل التوظيف، وأسألهم أسئلة، وأحاول أن أُعرف مدى ميلهـ ميلهم إلى ارتكاب

العنف المججاني. الواحد يستطيع أن يستشفٌ ذلك الميل من عدمه، من تتالي أسئلة بسيطة يطر حها بإيقاع واستطرادادات معيُّة.
 عليها سليم في الضيعة؟ حدث بعداهـا أكثر من عراك، ليس عندي


 يستدر ج أسئلة محتمة عن موقعي في الصراع الأسياسي.
 بدأتُ توظيف الشباب. شراء السلاح في بيروت كير كشراء ألطعا






 المستقبل، فأضطرُ إلى التعامل مع هذه المظاهر. أنا أعرف ذلك تمامنا، فلا تقلق.
" "لا تعلق" هذه جعلتني أستثيط في داخلي. لماذا لم تُقُلها قبل أن

 "الحرب المتخلصة""؟
عندما لاحظَتْ جانيت سكوتي، حاولْتْ أن تنتتح الحديث من من جديل،
فسألتني: "وظبُطِت وضحَك مع الأَحزاب؟"

عدتُ أزيد في كذبتي. وكنتُ متفاجئًا من قدرتي اللحظطويُّة على غزل
 جانيت - جعلني أكتشف مهاراتي اتي الدفينة.
 قدم الأسلحة التي يحملها الشباب، وشَّدُدتُ على رخصص نوعيُّها، حتًّى

 نظرت جانيت إليً وبدا عليها التوبُّس. كان لز امْامنا عليً أن أستعيل في

 غير قابلة للتشكيك: العلدد الـحالي الضئيل للمسلحين.



 أسكتـنتي بالقول إلّْ ماعرفَته يكفيها. في الأسبوع التالي، تزوُّجنا في الكنيسة.

## طُحُفَ الكکثلك: قُنابل ولا جئون

 القمامة، وبتعليقهما على أعمدة الكهر باءء، قبل أن يو افقوا بوساطاطة مو في الأمن العام على تسليمهما للسلطات بشرط الإطلاع على نتائج التحقيقات.
وشر حالأهالي للصحافيين أنَّهم عثروا في الأسبو ع الماضي على قنبلتين

مترو كتْنْ في مستوعب قمامة في الشار ع، فأبلغوا القوى الأمنية، التي

 ما جعلهم يأخلون الأمر على عاتقهمه، وينتدبون شُبابًا من المنطقة لمر اقبان التحر كات في الشوار ع.
وسرعان ما لاحظ الشباب تحر كات ليلية مريية، فقبضوا على شابيْن
 بكورنيش المزرعة، واجتجزيزوهما طيلة الليل للتحقيق.












 وهذه ليست الحادثة اللأولى من نوعها في الآونة الأخيرة الألوة. فقد قام المام أهالي
 وتحت أنظار قوى الجيثى المتمر كزة على قربر ب، واتُهموهـم بالتحرُّش بينات المنطقة. كما حرق محجهولون أكثر من مخخيم للناز حين في قرى سهل البقاع.

وتتكرَّر هذه الأاحداث وسط جو إعلامي يحرِّض يوميٌا على الناز حين، إما عبر الحديث عن مسؤوليتهم في انتشار الأمراض المعدية في المناطقن،

 اللديموغرافية والآتار الاقتصادية السلبيًة الثي يسببها النزو ح اللجماعي إلى

لبنان.

قصّة الأوتيل
يستمع خالد لطوني وهو يلحق به. يسلكان الطريق نفسها التي سِلكتها
 تنرق بالطين في الشتاءاء.


 الأوتيل لمقاولين.
يصلان إلى المدخل الذي دين دخلا منه، ويقفان عند الرصيف، فيكمل طوني شرحه:
 باركنغ سيارات. والاستقبال كان هونا مطعمّ، وطبعُا ع الروف كان كان كمان في مطعم ويقلب pub بالليل... - اللي شِفتٌ فيه جانيت. - إي. اللي شِفتٌ فيه جانيت بالْليل.
 على الاتصال. تسأله لينا بعد السلام:

- عم تحكي معروجيه؟
لا ل. اللي وقٌتٍ مش حاكيه. في شي؟

- أكيد. هلُّأ بس إرجع.

- كلُّو ماشي. إيمتى ح تكوني في فاضية لعرُّفك ع عريم؟
 - طيب. اتر كيني ظبّطهِا. - أوكي. أنا ح كمِّل سواقة ع الشغل. بعد فيه هالقطعة وبطلع من الضاحية.
- 
- يلا باي.





- إي. .. اللي عـم تفكر فيه.
- 


 ما بقي من الحمر أكتر من يلُلِي مضى. - بِفهمَك كتير منيح. - المهم. اللي كنتت بدي فر جيك ياه هوي الطابق الأرضي. هون

المفغروض كان في شُبُّك. ولما مُرَقِت جانيت كانت قاعدة، وعمْ تُطّْلُع منه





 يفضي للمساحة المستتمرة في الجهة الأخرى من المن المبنى. خلال مشيهما فوق ردم الححجارة، أكمل طوني حديثه :
















 قبل أن يُكمل طوني جملته، دوَى صوت انـي انفجار هائل جعلهما ينحنيان على الفور. خلال انحنائهما، شعرا باختالال في ذرات ات الها الهواء. عندما فتح

 من الغرف على عججلة. وصلا إلى المساحة المشرفة على بيروت وضواحيهاها، وشافا غمامة سوداء تصعد فوق الملدينة.

غمامتان...
بل ثلاث...

الغمامات

الانفجار يستحيل غمامة سوداء. تمرُّ دقائق، قبل أن تنضمَّ إلى الغمامة الأولى




حتُى ينقشُع كل شيء في الأسغل .

من الأعلى، يمكن كئ رؤية الشوار ع وهي تمو تفرغ المدينة من كل شيء، وتنعدم فيها كل حياة. لا سيارات ولا مشاه الـا

 قبل أن تصعد الغمامات بأجز اء ثانية، اصططدمُت سيارات بيعضها من من هول الصوت، وأفَاق عجوز من غفوته ونظر إلى السقفف، وخر ج ناطور

من غرفته، وسقطَت حمامة من السماء، ومات كُثُرُ .
 عادُت بعد أقل من ساعة، أنتجَتُ خطورطا مختلطط، الأجوبة فيها كانت

 على الآخر. في شقُة، على مقربة من مكان الانفـجار، انفجر أكواريوم في غرفة نوم؛
 وارتعشت. ورحدها السمكة ذات النظرة الثغريبة وقعَت فوق السرير ور وبقيت تُتنفض طوياُلا أكثر من زميلاتها. لكنها في النهاية، همدت وماتـات

اتّصـالات بعد الإنفجار: الكلُّ سمع الِكلًّ
شلتي الغسيل؟ طب هوّي شو قلّك؟ ح يمضي؟ عم جرٍّب رنلًّك من ساعة








 بالعرض. طب خيّيِي إحكي انتت معو بر كي بيقنَع. رايحة اليوم شوف الفستان، rro

فيك انتَ تنزل معو ليجيب البدلةه ما ييعرف صاحَّك يشتري يتياب بالمرّة. أوقات
 بشوفو بين ناس غيرنا. ما بَعْرف كيف يعني إنر حلكـ فـ فهمانة عليِّي إنتي،







 تحت؟ أنا مأكد حاططُن هونيك!

## علامات مميّزة لمكان ذاكن

اضطرب بخاللد عندما رأى الغمامة السوداء الثالثة فوق منطقة الأنرفية. عاد
 استطاع التحرُّف على المكان الذي تقع فيه شُقَّ ألبير . ريم كرُرْ
 السوبر ماركت الشهيرة في أوسطه، إشارة السير في آخر 10 وأسماء مطاءم "الفاسـت فود" واحـدأـا واحـــأـا ..

 فيه من ديكورات وإضاءة. تر كها تستفيض من دون أن يقاطجها، واكتفى
 تفعل ذلك وهما في البدايات. وإن كان من شيء وـئ وحيد تعلُّمه من علاقته
 كل الأشياء في أسر ع وقت ممكن.












 طوني بسيًّارته قربه، ويطلب منه الُصعود.



 كانت قد انختفت.
 في الصعود فيه. جاهد في إيجاد المفاتيح في جيبيَيْ جاكيتَّه ثم تذكُر أُنّه

وضعها في جيب البنطال، فأخر جها منه ثمً فتح الباب.
تفقَّد كل الإستديو. دخل الحمامه، وخر ج إلى الشُرفة. لم تكن ريم هناك.

## ما نجَت منه



 النظر يتسارع في كافة الاتجامات


 استعادة الإيقاع، فتفهم العينان ما يحدي









 مـجعلكة. تجدان ألمنيوم أبواب الشرفات المـحيطة وقد اقتُلع. تحاولان




 "خليكي هون"، يقول الوجه الشثاب لها، ويعود ليغوص من جلديد في تلب الدخان الأسود.

## الانتظار


 له على الطرف الآخر صوت رجل. الخخطوط الهاتفية تختلط من جديد. ظلّ يكرّر الاتصأله، وبعد نصف ساعن

 البرًاد. رمى هاتفه على الأرض غاضبّا، ومشى إلى باب الشُرفة المّا المغلق، وأخذ يحدِّق في الخارج وجد نفسه ييكي.



 ما في شي"، قال وهو يزيح كفًّها على وجههه، ثمُّ عاد إلى حافة السرير

"بحجّبك كتير، أنا"، قال وهو يضع رأسه على كتفها.
 أصابعها بين خصلات شدر ه، فنام.
 انحنت فوق هاتفه، وجمعت قطعه. أعادت البطارية إلى مطر حها،


الأكياس ممُّا فيها.
رنَّ الهاتف بعد حواللى ساعة، فأسرعت ريم من المطبخ لتر لترد. سألها

 هذا القبيل.
"لأ، لأ.. .. يعني ما فيني إحكيه؟"، قال المتُصل معيدّا طلبه.




المستشفى"، قالت وأعطنه الهاتف، ثـمٌ عادت إلى المططبخ. لـم تكـد تصل، حتُّى سمعته يقول للمتُّصل إنُّه سيكون في المستشفى بعد نصف ساعة.
عادت لتجلده يبلس حذلاءه مسرعٌا ويقوم. "شو في؟"، سألته.
 ينطلمق باتجاه الباب. "طب انطرني. جاكي معك"، نادته. أطفأت النار تحت الطعام، ولحقت به.

## راديو أبو بيتر: الشار ع يطالب

بعيد الانفجارات الثناخة التي وقعت اليوم، شهلدت شوار ع الحاصمة اللبنانيّهُ تججمُّعات كثيفة لشباب شر ع بعضهم بنصب خيار بيام عند النو اصي، وقطعوا
 ألتجمعات، ألققى ممثل عن الشباب خطابًا طالب القيادادات السياسية بإر سال الشباب المعتصمين لقتال من يأتون لقتل اللبنانيين.
وتداعت تيارات وأحزاب سياسية متحالفة إلى لقاء عاجلى، خريجت
 تكفْ بعض مؤسسات الدولة الرسمية وبعض السياسيين عن حماية المَتَلة


 بالمراكز الحز بية في القرى، للتنسيق حول كيفّية الاشتُراك في القتال الدائر 'وراء الحددود.
وعلى الفور، عقدت الجمعيات العائلية ولجان المباني في الثُشوارع ع


 لتبرير التورُط في معارك كار خارجية. ودعا المـجتمعون نا إلى تحييد لبنان عن
 بحسب بيان المؤئمر، قد تعب من الـد الحروب

 امتدّت زهاء من ستة عشر عامْا. ويستمر النّّجال حول الموقف الذي

يجب أن تتُخذه اللدولة، خاصةً مع النزوح الضخخم للهار بين من المعار ك نحو أراضيها.
وكانت محظم الأطر اف السياسية اللبنانية ممثًّلة في الحكومة، قبل أن


 تأليف حكومة تحظى برضى أبرز الأطراف السياسية بسبب تعارض المطالب في الحصص الوزارية.
وهذه ليست المرُّة الأولى التي يكشف فيها اللدستور اللبناني عن مكامن ضعفه، ليؤدِّي إلى الششغور الإداري أو الحكي الحكومي أو النيابي، الو
 فترة ولاية رئيس الجمهورية لتجنُّب الدخول في جيل ديل دستوري.

## بدّيّي نام محك

صودف وجود أبو بيتر في المنطقة، ولم يستغرقه الوصول إليهما بعا

 بيتر جدِّية النبرة، استكان وتابع قيادته صامتاّا كان مدخل مبنى المستشتفى مزدحمًا بالناس وقوى الأمنـا خاللد وريم بعد عناء أن يشقًا طريقهما بين الجمور ع المتحتشدة، وانتا





يمتئل للطلب. كان الحاضرون يروون لبعضهـم مـا حدث لأقربائهـم في
الالنفجار بطرقهم الخاصُة.

 يقلُّب في محطًاته. أمضى وقته يشاهد نتفُا من أخبار، ويسمع بعض

المعلومات عن أحداث اليوم، إلى أن خر بحت ريمبا
قالت إنَّ الأطباء أعطوا لِينا بعض المهلُّئات التي ستُبقيها نائمة حتُّى
 - ما بها شي. جلّ.

- بس كانت حبلة.
 رُصلِت لهون. بس كل شي تمامْ ح يعملولا شويِّة فحوصات

 إنُا منيحة.
- إي. هيي منيحة... بتشرب قهوة؟ قادته إلى ماكينة القههوة، من دون أن تنتظر إجابابه. وقفا وراء شاب
 عليها، وبقيت ممسكةُ بها حتُّى غادر الشابب، وعادا وحيديـنـن. - شو بتشرَبْ؟
- هلًّ أنا الللي صرت إقترح عليك أي نو ع قهوة بْتُرب؟ - الدنيي دولاب. - معك نغل؟ PLo -
- نغِل... . نِل... . خمسميَّة. ميتين وخمسين؟ أخرج خالد القططع المعدنية التي وجدها في بيْبِب بنطاله "تمام هيك"، قالت وهي تعيد له بعضها. دفَغت بقطعتْنْ في الماكينة، وترانجعت وانتقت (espresso)، ثمَّ كبست على الزّرّ وانتظرت الكوب الأوّل. بعد أن انتهت الماكينة من صبٌ القّهوة، انحنت ريمب لترفع الفنجان، تُمً التغتت إلى خالد وأعطته إياه.
"روح اقعود هونيك. هلًّذ بِبْجي"، قالت بلهـجة آمرة. انصرف إلى حيث أشارت له، وقعذ يشرب قهوته على مهل. أخلذ ير اقبها وهي واقفة و وحدها قرب الماكينة، حتَّى عادت إليه حاملةً كو بها،

فسألته وهي تجلس:

- شو باك. ليه عم تتطلُّ؟
- بدي نام معك.
- لا ما بيصير . علِّي صوتك بِ بعد أكتر .
- يِسْعو. بلِّي نام معك
- أها. يِسْعوْ؟ حلو كتير. فيه تطوُر. إي. وشو الْجديد؟ ما كل يو م

عـم ننام مع بعض.

- لا. بدي نام دعك عن جذُّ.
- بهالحشرم؟ - لأ ما بقصد هأُك. إنتي عارفة قصدي.

راديو أبو يبتر : أنخبار سريعة
الانفجارات: ... لكنًّ الكارثة الحقيقية حلُّت عندما دوَى الانفجار الثاني عند مدخل الضاحية الجنوبية. فعلى الرغم من نداءاءات القوى الألمنية، الاستمر



 عن اغتيال رئيس الشعبة الأمنية في....
 حيث يجوب الأهلملي الشوار ع حاملين بندقيات صيد بحتًُا عن وَطط المنطقة لقنصها. ويقول الأهالي إنّ قطط الشوالي السكان، ويستشهدون بلانحة من سكان المنطقة أِيبيوا بأعراض رئوية غريبة، وأُدخلوا المسستشفيات في حالات خطرة. ونتقل إلى هناك مع مراسلتنا...
أكوام القُمامة: ... بدأَت أكوام القُمامة تظهر في شو ار ع العاصمة اللبنانية بيروت، بعد التوقف التحذيري عن العمل الذي نفّذه عمال النظا

 لعناصر مسلَّحة متُّهمين بعمليات أمنية على الأراضي اللّيني اللنانية. وقال الناطق باسم تجقُُع العمال الأجانب السيِّد...
"تي معي"،

ربحعا مع أبو بيتر الذي استعاد عادته في الككام، مغترضّا أنَّ قانون الصممت

الذي فر ضه خالد في رحلة الذهاب إلى المستشفي لا يسري مفعوله على
 السائق، فاستلقيا في السرير صـامتيْن.






$$
\begin{aligned}
& \text { سألها: } \\
& \text { - ما خبّرتّيني. شفتيه؟ } \\
& \text { - تؤ. } \\
& \text { ؟ } \\
& \text { - غيُرتٌ رأئي. } \\
& \text { - كتير منيح. } \\
& \text { - بس ح إرْجح شوفو. بـحبٌُ إتقَل شوي. } \\
& \text { - والشتغل؟ }
\end{aligned}
$$

 هيك كان اتقاقنا أصلاُ بس أنا ما نفُّنتو.

- أها.
- 

. $y$ -
فتح خالد باب الشرفة، ووقف في الـخارج. ألقى نظرة باتجاه شرفة
 - عِلْقُو. تعا اتقرَّج.

التفت وقال لها:

- إذا ما بتاكل خيار . فيه جزر . مقطعتُن وحاطتُن بالبرَّاد.
- شو فهمتي؟
- اللي مضايقًك يعني. بدَّكُ تنام معي؟
. ע
- لكن شو؟ بدك تنام معي. ماشي. يلّا
- إنتي ما فاهمة شي.



 ومتخنوق وخايف عليكي. وخايف من هيدا اللشي اللي بيناتنا. كتير سهل


- شو كل هالدراما هاي؟ حيبي إيبي إنتُ. عانقَتْه وأكملت: - إنتٍِ ما تخاف من شي. أنا معك. يعني شو أسوأ شي ممكن يصير؟

 فابتعدت. شعرت بالإحراج. التفت خاللد، فرأى ضر غام يضع صينية الششاي rry

أمامه على الطاولة ويتسم لهما. حيًا خالد العجوزز ، وسحب ريمهإلى الدانيل قائلا: "تحي معي".
أنخبر ها قصة ضر غام منذ البداية، كما سمعها منه. حاول أن لا لا ينظر إليها
 ونظُّمت قصاصات الصحف وفق تاريخ ورودها. تتُّع مضمون الأخبار ، فخخلص إلى أنَّ ترتيبها الزَلْني غير منطقي
أدار التسجيلات ليكمل الحكاية، انبعث صوت ضرئلام ريّا ريبا



 بين الأشخاص، وتمنُى أن تطير فوق المدن وتختلط، وتحلحّلٌ في بعضها،

لو تظهر الأصالة من الانتحالات. لو يحدث ذلك فنحسب.

## تلفاز الإستديو : صر خةَ، فَتهقيب، فَردِّ

صر خة أم - لقد فقدتُ ابنًّ لي في انفجار العام الماضيمي. واليوم عندما أتابع أخبار الانفجارات التي تستهدف مناطق محدَّدة، ومجموعات الوات بعينها، كي

 انعلام كرامة، أو أنانية. سمُوْ ما شئتُم، فأنا لم أعُد أُمتم إلا لسا لساذمة عائلتي.
 المناطقَ، وأجبرتُ ابني الثاني اليوم على الاستعالة من عمله اللذي على مقربة من المنطقعة التي حدث فيها الانفجاران الأورّلان. سأكون أكثر


























 موقفًا إلى جانب أي طرف، بل هي مسيرة إنسانية بامتياز تقول إنُنا كلنا مستهدفون على اختلاف طوائفنا وتقافاتنا. أتمنَّى فعلاّ يا ماما أن أر اكُ معنا يوم الأحد.
 أُمُنا جميئا بالمناسبة. وأتفهم ما تقوله كليّا بلا أيٌّيٌ محاذير . وهذا ليس


 اليوم من انكشثاف أمني خطير . وأنا من هنا، أدعو من جلديد إلى إعادة أبنانانا









 كشف الوضح الأمني لمثل هكذا تفجيرات، واستدعى الارْ هابيين، لكن

 لكن لا تتحملها الطبقة السياسة كاملةً. ينبغي علينا التححلِّي بالدقُّة! ولنغُ



 سؤال أخير هنا: من ينتخب هذه الطلبقة السياسية؟ فعأُل من ينتخبها؟ هل الـي جاءت بالتزوير؟ والنذين انتخبو ها؟ هل هـم قَللة؟ فَلْتُجْنُي الآنسة.

حكاية تطفو فوق لُندن -
روجيه، أنت تعرف نهاية قصتنا، لكنًّلف لا تعرف السياق الذي أوحل إليها.

 بيهلر ما كانت فيناء، نـحن مَنْ أخبرن ناكِ.






 الرحيل المغاجيئ، فلا يعود مفاجئًا.



 Yミ)

التواصل مع أبيه. ثمٌ اختفى هذا الأخير، وبدل أن يعيد النظر في علاقتا، ،هس غضب خالد أكتر .

ويرمي فوقه كل هوإجسه، وقلتُ له: "نعم".

 المكتئب الذي تعرفتُ عليه.
لكنّ، كل شيء تغيرّ فجأة.







 سأحمل مرّة أخرى
 الذي أطبق عليٍ من جديد، ولكنِ النتهيتُ باستبـي



 التي كانت تراودهن.


الُُ الأمر عندي مختلف عنهن. وكنتُ خائفة أن يتكرُر الأمر كله للدرجة






باختصار، لِقد انتشلتُه ووقعْتُـُ

غرفة الالنتظار
المُّلَّلْهُ صباحُا بلكزة في كتفه، فاستيقظ وعيناه نصف مغمضتْنْن، وسألها: "الشو في؟"
"قومَ. بدنا نرو ع عند لينا"، قالت وهي تقدُّم له كوبًا من القهوة.
 "روق. بعدا الساعة سبعة. ما بْيفتحو الزيارات قبل التسعة"، ردًّت وهي تعيد تقديم الكوب إليه. "بالمناسبة، اشتغل شوي ع حالكّ. هلكتني كل اللليل!"، أضافَت لاصدلةُ عضوه المنتصبي.
 "مـمم... طيبة القهوة. أكيد ما كنتي تشربي قهوة قبل مبل ما تعرفيني؟"، سالها وهو يقف عند عتبة المطبخ. " "أنا قلت ما بشرب. ما قلت ما بعرف أعمل"، صحٌحْحت له وهي تكمل عملها. "أها. طيِبَ. أنا اللي ح أعمل الترويقة اليوم"، قال وهو يفتح البرًّاد قربها.
"فوت غسِّل. اعمول أي شي قبل"، دفغَته باتِّجاه الكحمٌام. "طِّب. طِّب"، أعطاها الككوب، وبانشر يشلح التّي -شيرت وت والشورت،


باب الحمَّام في وجههـ.



 وقالت إنَّعا ستدخل لتتحدَّث مع المممرِّضين من جلديد. أنتظر ها خا خالد وهر
 إلى مكانها، عندما لاحظ حر كة غريبة في الصالة ولة كانت الناس تقوم من مقاعدها وتتحلقَ حول التِ التلفاز، فقام من كرسينا ولحق بهم. في الشاشة، رأى خالد رايا وأنيسا، ثمّ ظهر
 يحدث البثُ المباشر .
 أشياء عن الوطن والو حدة الوطنية ودعم المؤسسات والتُ التكاتف في موانجها


أنَّ لينا الستيقظت، وأنَّ باستطاعتهما رؤيتها. "طب روحي إنتي شوفيها. أنا هلاًّ بلحقك"، همسى خالد من دون أن

يلتفت. "(اننا ما بعرفا كتير . شايفتا مرّة ع السريع بمناسبة اجتماعية عندكن. بفضًّل نشوفا سوا. مش أحسن؟"، قالت. "شو عمـ يصير؟"، سألت ريمم بعد أن لاحظت انهمـالك الجمميع في

ششاهدة التلفاز .
في تلك اللحظظة، بدأَت كنزي هحيثها.

تلفاز المستشفى: "ما تحلق لبلدك"
تفاجأ اللبنانيون بقطع أربع قنوات تلفزيونية خاصـة لبُّها البر امجي الأرضي، ونقلها لبٌٌ مباشر جمع الفنانات الشهيرات الثّلات: رايا وكنزي ي وأنيسا.




 الاستحقاق الرئاسي وبعد الانتهاء من الخططابات، توسَّع كادر التصوير فجّجأة ودخل تلالثة من
 شُور هنَّ بالماكينات. تَّمَ شرحت الفنانات الثلانة، وهنَّ حليقات الشَر، أنَّ مبادرتهن المفاجئة هذه ليست إلا خخطوة رمزية ستُستتبح في الأيام المعبلة بحملة إعلانات ولقاءات تلفزيونية وشعبية تحت عنوان: "ما تحلق لبلدلك".
خار ج مـجال الرؤية

 إليها ريم: "ريم. اللي حكِيتك عنّا"،

جفَفْت لِينا دمعها بمحرمة ورقية كانت معها واعتنـرت ضاحكاكة: "ولاد
نحنا، معليش ما توا-خذذينا".
"نحنا يمكن متقابلين مرّة أو مرّتين قبل. صح؟؟"، سألت لينا ريم، وهي
تمذُّ يدها لتسِلّْم عليها.

ساد الصمت لثوان، فحاول خالد تدارك الأمر بأن بادر لسؤالل لينا:

- موجوعة؟
- لا. شوية رضوض وكم جلف متل ما شايف.
- منيح الللي قُضْيِت بهيك.
- لو لا الشثاب اللُي طلعني، ما كانت قُضِيت ع هيلك أبدًا.
- غْرْفتي مين هوي؟

 - منفتّت عليه.
- إن شا الله ما يكون صرلو

لا-حظت لينا أنٌ ريم لم تكن تشاركُ في الحديث، فتوبَّهَت إليها
 - عم يعذْبك؟ - ما في منُّو

- مش لأنو قاعد هون تقولي هيك. ما تخافي. قولي. بِلْعمِك أنا.
- ما عندي شكك.

تدخُل خالُد قائلُا:
-
قالت لينا موضِّحة لريـم:

- شايفة؟ هيك مقضًاها يلعب دور الضّحية. ما تصدّقّقيه.

ضـحكوا، وتوقَّف الحديث من ججديد للحظات، قبل أن يعود خالد

- شفتي شو عَمَلو الصبايا؟
- أيَّ صَبايا؟
- الكلي طلعو مُعكك بالبرنامتج. كنزي وأنيسا وشو اسمها التالتة. -
- إي.
- شو عَمْلو؟ قَصُو شعرن؟
- 
- قلتُلن يستفيدو من طلعتن بالبرنامج ويِينو عليها. انطور لتشوف الثبانويَات بالشوار ع. شي بيفرّط من الضخحكاك

 في الشترفة وتعود. نظر خاللد إليها. كان يعرف أنَّها تكنذب، لكُنَّه لم يُرد إحراجها. "دقيقتين وبرجع"، قالت.


 الذي يطير بين المباني. ولمُّا صار تا التفاصيل تتكرَّر، لم يبقَ لها التقتل


 الممكن أن تهرب من الغلق غير المحكم للباب. أخذا

 بلا صوت، وأن يقول ما لا تستطيع سماعه، وأن تكتفي بتخيُّل النو اقصى وأن تضيفها بنفسها.
خالد يحضن لينا من جديل، ولينا تستفيض في بكائها. لينا تضطلح


 خالد يختفي للحظات، ثم يظهر يحمل هاتفُّا يقول شيئّا للينا، ولينا تجيبه. تشير بيدها، وييدو أنّنّا تعيد الطلب منه، فيرفع خالد الهاتف إلى أذنه، ويتحدث.
ينبعث صوت خنط قوي من الشارع، ويتبه انطالاق صفارات

 دقائق أخرى للغرفة.
"ما خطر ع بالي. أوقات روجيه بيحكيني من المكتب أو من..."،

 "أنا صار لازم إمشي. امتتى ح يطُلْعو كي؟"، تابع منهيّا الحديث في الموضوع
"بعد بكرة بالكتير . بدُّي أعمل شوية فحوصات ع الحمل"، أبابته لينا.
 متي شوي. ح إزهَق لحالي. بردَّلَّكِ ياها عشيُّة"،

"أكيد... أكيد. ماعندي شي".
"طيب"، قال خاللد وهو ينحني مودعُا لينا، فهمست شئُنًا في أذنهـ، ربت بعده على كفها بأن لا مشكلها
"ما تُتُفتو عليّي!"، قال خالد وهو يكمل طريقه إلى الخار ج من دون


## راديو ضرغام: فيديو الأونيسكو

بعد ترابع وزارة الصححة اللبنانيّة عن إصدلر تقريرها اللذي وعدَت بها عن

 قاللت إنّه حصري لحادث الأونيسكو الكبير الذي وقع الثشهر الفائت،
 وتضمَّن التقرير مونتا
 منها سيارات تسير بسرعة عادية في الوقت نفسسه، كما يوضِّح الوقت الريّ الرقمي



 واحدَّا من حوادث مرورية متشابهة كثيرة وقعت في الآونة الأخيرة.

## شعرة في المغسلة

لم يُرِد خالد الذهاب إلى ضرغام من دون أن تكون ريم معه. لقد سمعت








 اللوز أهمأْ. ترك الوعاء، وقام ليبصق ما في فمه في مغسلة الحمام،

ويتمضمض
في المستشفى، رنَّ هاتُف لينا، فقام خالد ليأتيَها به. سألَّه من يتَّصل بها،




عنّكا
"ما أنا ما بدي إحكِيه وأنا هيك. مـا قلتلُّو شو صار، ومشش ح أعرف


 باغَتَه.
"آلو. لينا؟ آلو؟ سادعتيني؟"، أخلذت سهى تتحلًّث.

 سهى كلامها، ومعه الاتصال، ثم أطفأ الكهاتف، ورماه في حضن لينا.
"كانت سهى، مشَ رو جيه"، أجابها بانزعاج واضح

 مـم تظبط وهيدا. هيدا اللي صار شي مش منيـح. شي خرا ا. كنـت خَسْمْـت


لماضبًا فيها .
يجلس خاللد على كرسي الحمًّامَ ولا يفهم, لَّمَ هو جالس عليه. يقوم ليعسل وجهه من جايل. يرمي الماء على وجههه، ويجدل نفسه ينظر إلى هووض المغسلة، فتلفت نظر هـعرة طويلة ملتصقة بقعره. يتعرف عليها من اللون فورزا: شعرة من رأس ريم.




 بالبقّق في ما إذا كان قد نجحع في مههمته.



 كنزي، ويطلب منها أن تتصرف بطبيعية، وأن تقول لريم في في حال سألْتُها إلنه طلب منها رقَم رو جيه في لندن.
تصمت لِينا لحظةة، وتقول إنْها سترسل الرقم له في في رسالة نصّية. بعد ثوان، تصله رنسالة. يفتحها فيجلد الرقمr. يضغعط عليه، ويتّصل بكنزي.

YO1

في خطوة لافتة، قامت ثالاث من كبريات الصحف اللبنانية بإصلار ملاحق
 صفتحتْن لها فقط من الصفـحات الداخخلية. وبرَّرَت الصحف الثثلاث قرارها بالرغبة في تحسين الخخدمة، عبر إتاحا، المجال لشتى أنواع الإعلانات المتعلقة بالموت والا $ا$ المتفالات التذكار باريه

 عدًّة ربطت قرار الصحف بالأخبار المتناقلة عن ارتفاع معدلات الموت اليومية في لبنان.
وبدأُت تسود في العاصمةة بيروت حالة من الهلع مع انتشار أخبار عن حوادث سير مـجهولة الأسباب. ويتز ايد علد الموتى بين صفوف الشباب
 يوميًا من جنازة أو جنازتيْن لثباب تُتَفُ أكفانهم بصُوْرهم وبالأكاعلام الحزبية والعلم اللبناني.

## في انتظار كنزي


 خالد من جديد: "خالْد الللي بِستيه بمكتب لينا"، "إي"، ردًّت باقتضاب. "لازم شوفك"، قال خالل.
 بال تخطيط مُسبقق بسبب انتشار الحملة. قالت إنَّ كثيرين سيتعرَّفون عليها

 ثَّمَّعرض عليها أن يرسل إليها سائق تاكسي ليقلُهـا


بتعقَد إني شر حتلَّك وقتا لمَّا ..."، قالت
"" "فهمان، فهمان. بدي بس آخد رأيكِ بموضوع ع"، قاطعها.
"بس أنا بعدني مش فهمانة"، أُصر"ت. "ؤنا ما كنت فهمان لما طلبتي تبوسيني، وتركتك تبوسيني"، أنهى

الكجدال.
"طيِّب. وين وأيَّي ساعة؟"، قالت بعد أن صمتَت للحظة.



 من جديد. الأسطوانات. الكتب. المطبخ. وعاء القطُّ الفارغ. الكنبات. أجهزة الريموت كونترول المصفوفة قرب بعضها على الطاولة. رفع ريموت كتترول التلفزيون، وأداره. فتح باب الـو الغرفة الصوغيرة
 بطيئة داخل الخرفة. كانت كل خطوة بألف. وقف وري قرب الالخزانة، ومد
 اهدتها لهما لينا.
 وعاد إلى غرفة الجلوس . وقف عند باب الشرفةه، فتّحه وخرج جو وحاذر هذه المرّة أن يغلقه وراءها فقد العادة، أم تخخلًّص منها، أم هو مـجرَّد انتباه؟


 أن وصل إلى شرفة كريم.









الخزانة الصغيرة.
رنُ جرس البيت. نظر في المرآة، ليتآَّكد أنَّ هيئته مقبولة. فتح التخز انه
 بنطاله، وخرج. في مغسلة أخرى بشقُّة في الأشرفية، صمدت شعرة رأس فوق فوها

## P- - -

لا أعرف كيف حملتُ ثانية.
 الدورة، ومتى أكون في مر حلة الإباضةّ، ومتى لا أكون أفعل ذلك مذ كنتُ مراهنةَ، ولم أخططئ يومنا في الحساب أو التوقُّع.

 الابلغ بالاعتناء بنفسي، حتَّى إنِّي بقيتُ في المنز

لا أتحرُّك.
فرح خالّد، وردّد: "شفتي؟ قلتُلُّك!" كان مقتنعا من عادية مأ حدث
لهلها، لدر جهة أنه استهجن مبالغتي بالاعتناء بنفسي.
لكنْ، سرعان ما تكُرُ الأمر، وفقدتُ الطفل من جديد. ..



الأكر قد انتهى.
بعد الفقد الثاني، حـار خالثد ودودُا للغاية.

 لمم تكن تصرفاته على هذا النححو. كان يعاملني كطفلة، ويبالغ بالاهتيما

 ويقول إنَّه سينظً
 لكنُّ لطفه بلغ در جهة لم يُعُد معها يطلب النوم معي على الإطاجق
 ملاطفقاتي بردود فعل مقفلة بلا استطرادادات، ولا يبادر .





## تلفاز شقُّة سهى: مقابلة

- هل يمكن الافتر اض أنَّ المواطنين اللبنانيين يعانون من مرض نفسّيـ

عام؟

- لا يمكن الجزم بوجود مرض نفسي عام إلا بعد أبحاث تفصيلهـ



طوائف مختلفة؟

- عذرّا، لكن كيف استطعت أن تتوصًا - أنا ألعب دور هحامية الشيطان هنا، وعليًّ تمثيل وجهية النارا

الغائبة.




 النفسية التي قد تعاظم من هذه القدرة. هنا بيت القصيد! - نراه أين التحقيق؟ الشاشة معا.

 يحتوي أيٌّ معلومات طبية. هذا خبر وارد في صفـحـية المنوعات.

 وكيف تفسّر الارتفاع المطُرد للطلب على المهدِّئات؟ وماذاعن الأخبار

المنتشرة عن ارتفاع عدد الوفيًات بشكل غير طِبيعي وبالا أسباب؟ أعود لسوّالي الأساسي: هل من الممكن نظريًّ أن يتحكمبم الإنسان في عمل أعضاء

جسـمه. نـمُ أم لا؟

## وصول كنزي

 علمى الكنبة يشاهد التلفاز، قبل أن يلتفت داعئا خالد إلى إليا إغلاق الباب:



 وأُلفأ التلفاز بالريموت. سأله الولد مستغربًا:

- شو في؟ فيك شي؟
- لا ما ب...
- ريم منيحة؟
- منيحة ريم.
- وسهى، كيفا؟ْ رح تربع. مو؟
- كريم. لازم تروحع عالبيت.
- أنارَّ

اللمرّة.

- بساعدكُ. بس مش هلُُٔ. هلَّك لازم تفلُ. أنا بمرقَ عندكُ ع البيت بعد ها نلّصص.
 وتريل القبعة عن رأسها، وتكاد ترنَّ الججرس. تعرَف عليها كريم مباشرةً،

 كريم قد بدأ يترك صدى في بيت الدير
 بوصول رسالة نصية، وخرج الصهوت نفسه من من حقيبة كنزي ومم،
جيب كريم.

انحنى خاللد يقنع الولد بالرّحيل.


هون.

- لا لا الله يخليك! خليني هون. ما بحكي.
- كريما
- طيب بوقف ع البلكون، وبطلُّع بس. - لازم تروح ع البيت.
- ما إنتو أصالْ ما رح تَعملو شي. زَّخ تِّحكو بس.
 أن يفعل ما ير اه مناسبًا. "بس ما بتقول لحدان، وما بتعمل شي لحد ما نخْلِّص حكي"، قال خالد للولد.


 من مكانه وراء الباب، رأى كريم خالـي

 كريم لها بالموافقة.


## ما فآلَهُ كنزي





 وقٌف كل الأغاني والفيديو كليبات الجداد عشان المان الرقص والتياب وميكا



 أنا قبلت أعمل الحملة بسبب رد فعل المحامامي. وتلت كمان بان بالمرٌّة بنهي





 : C'est tout المكتب، كنت إنتَ أول واحد بلاقيه بوجِّي. وكتت مأكُدة، إنو إذا بستَكُ،

 انا العالم عندا هالفكرة عني!".

الخنوف من الخخوف
أسند خالد يده على باب الإستديو، فأتاه صوت الثلفـاز من الداخلى.

 ذهنه، وهو يُخرَ ج المفاتيح من جييه. الفقاعة... القاع ... كلمتان تنبتثان
 به الآلن: الخوف، لا الاكتئاب؟

 تحلحيدًا ليجعلها تهربـ.




سهي، من الفقاعة؟ ألم تتشتلa، مثلها، من القاع؟ لكن لا. علاقته بريم منختلفة.
 منذ انتقلت إلى هنا، بات ينتبه للأشَياء، وعادّت الأخبار حوله تصعقها.


 رمته ورمـت نفسها معه؟ وماذالو غادرت؟

 هذا الشعور بادعاء الاكتئاب.

خائف، هذا مؤكَّد.
خائفس من أن يتحدث مع ريم عن أحدات لم تكن فيها. الكالام على


 البحت ععن جانيت. وقلد يذكر حالة بيت كريم أمامها، فهي تعرف الؤلد، وقد تساهم في إيجاد حلز ما ما

 وقَبُلُكُ


 لا يعرفهـم.




فكيف يُخبر ريم كلِ هذا؟
لا. لن يخخبر ها. سيُيقي هذه الأنُياء خارج الإستديو اللذي يُطرِق ناظر"ا
الـى بابه.
قرَّب المغتاح من القفغل، ليفتحه، فباغتته ريمر بفتح الباب من الداخلى،
وسألته إن كان ينتظر على العتبة منذ مدّة
"بعدني واصل"، كذب عليها.
"جِبْت قنينة نبيد. بتشرَب معي؟"، سألْته وهي تُتُجه إلى المطبخ.

تفاجأ المواطنون عصر اليوم برسائل نصيّة وواتس - آب ترد إليهـم من

.deathconvoy.com



 لماميُته وللهدفـ منه.





 موجودة في أوروبا لخـدمة زبائنها. وأبَتْ شر كتان من الشر كات التّ تاني تؤْتر
 الـحفاظ على سرية هويات الزبائن. وتمذُر الاستفسار عن الأمر بالاتصال بوزير الاتصالات، لو لو جوده حاليًا في مؤتمر دولي بباكستان.

## 

شربا الْقُنِّنة الأولىى، ثُمٌ قامُت ريم نحو البرّاد، وعادَت بوعاءِين من
 "لأ. جِبت تلاتة"، أجابتها






 يفتح الباب، لكنٌُ الخشخششة توقَّفت، والباب لم يُفتَّح. قامت ونظر العين السحرية لتجلده واقفُا في مكانه. هو في الخارج، وهي في الداخلـ هي تنظر إليه، وهو لا يعرف. شيء ما ليس على ما يرامْ


 هل اكتفى بما قالته له؟ لا، هي متأكّدّة من أنّه لم يفعل.

 كان خائفُا عليها من الاننفجار، أم خاف عليها أن تقضي أو تنجوَ مع ألبير في حدث كهذا؟
الفرق كبير بين الفكرتيْن، تفكِّر ريم.





حان الوقت لتذهب إلى المكتبه، وتنظر في عينينه كل يوم



رأت وجهها.
 "منيحة. . . لذيذة كَتير صـاحبَكا|"، أبحابته.

ماذا ترك

 كان خطأُ منذ البداية، وأنُهُ كان ابتماعُا حياتهما، و كان سينتهي حكئا إلى الفشنل.

قالت لينا كالامْا بالٍٍ المباشرة:








 أنا أُحأول مساعدتكما فقط لأنِّي راغبة فعالٌ في إنجاح علاقتكما. هكذا

تحلدث الأمور مع خالد يا ريم. عليك أن تدفعيه إلى فعلها، ليطمئنَّ أَنْ عليه

 دخلت ريم محل الكححول، وبعد فترة ضياع بين الفودكا والوا والويسكي وأنواع النبيل، انتقَت نبيذًا أحمر من انتاج العام من إنتاجات باقي الأعو ام.




فوق صدره، وأخذت تنظر إليه، فسألها:
-

 شمَّ نَفَسَها المعشُّق برائحة النبيذ. كان يشعر بطعم النبيذ أيضُّاع على لسانه. اختلط الطعم بالر ائحة.



"هاي إشارة"، ضححكَت وَدَعته إلى الر جوع ع، فعاد إلى الشسرير ببطء وهر يحاذر الوقوع في العتمة.
"أكيد؟"، سألها في السرير فأومأَت إيجابابا.

 انطفأَت الكهر باء من جديد. "خلص ح ظفِّهِ"، كرُر واتُّجه في العتمة إلى

 كانت ريم تضحَكُ.

## تلفاز الإستديو : مقلّمة جان سالم

مساء الخخير .






والاجتماعية.


 بالشتجاعة للإشارة بإصبعه إلى مكامن الخخلل والعمل على إصلا
 الأرجح أنَّ كل ما اشتكيتُم منه سيستمرُ بالحلورث، لا لشيء إلا لا لأنُ

المسؤولين أدمنوا الاستزلام للغير، ولم يـوودوا يكترثون بكم، أنتم الذين أتيُم بهم إلى سدَّة المسوؤولية. للأسف، ستبقى شكاواكم هي هي. ستواصلون الانتظار عند أبواب


 فساد التجار المحتكرين لككل نشاط في أحيائكمه. ستبقى الوأسطة ضروروة،


 ساعات أكثر على الطرقات حتّى تقضو ا مهامكمبا اليومية. وستبقى المواقع المشبوهة على الإنترنت تظهر، وتواصل
هذه الصر خة نريدها تغطيةً بسيطة لشكاوراكم التي وردَتْنا، لعّلز المسؤولين يستمعون إليها. ولهؤلاء المسوؤولين نتوبَّهُر بالسؤالال: لماذا

 أنتم، نحن، كلنا، نموت. وينبئي أن يتوقَّن هذا الآنذ. أراكم بعد الإعالن.

## الصبّارات

قبل أن آتي إلى هنا، وقفتُ أمام واجهة محل يبيع الزهور، ولاحظتُ ما لم أكن أهتمُّ له أو ألاحظهد على الإطالِق



صبٌّارة جميلة لُحبيبته.











سيلغي وجووده.
ونحن أملنا الليلة أن يشذُب الجنس الحزين شوكنا.



تعلن بو ضون، عن شفتيُ، وكأننا لم نقبّل بعض في السابق

 انتشالك منه.

حكاية تطفو فوق لثندن
صار اعتناؤه المبالغ بي يُحدث ردُة فعل معاكسة عندي.


غضبتُ وأخذتُ أصر خ فيه. لا أذكر كلَّ ما قلتُه له، لكنيّي أذكر و وجهه
 وعكسها. أششياء لم أكن حتَى لأفهمها، فكانت تجد طريقها إلى إلى لساني بلا
سيطرة منّي.
 يتمسُّح بي، فرفعتُ رأسي وأُخذتُ أمسِح على ظهره


 إلاً أن أعانقه، فبادلني العناق.









 في الاتجاه المعاكس. ظلُ الأمر بين عمق وقمُّة، وانسحاب وانتغاضة، حتَّى انحدر كل شئيء فـجأة، ومات في لحظة.
"إنتي منيحه؟"، سألني.
لم أكن قادرة على الإجابة.

كانت المرّة الأولى التي أشعر فيها على هذا الما النحو معه. وكانت المرُّة الأخيرةَ أليضُا لكلُّ شعوري معها.

$$
\text { ما رواه ضر غام - } 1
$$


 أنَّ الفطور اليوم سيكون عند الحجوز، ودخلَّت إلى الإستديو، فلحقهها خاللا.

ليقنعها بتأجحيل القعدة.
"مش واجِعِك راسِك؟"، سألها مستهجنُا.
"فوت خود دوش سريع. معكك ه دقايق. أنا ح إسبقَكَ"، قالت وراحت
تُخر ج بعضًا من أوعيتها من البراد.
***




 في الماضي، يكون الوهم في أنَّ الأزمنة اختلطت فجأهِّة، وأنَّ الرؤية أتت





كرسيَّها المتحرِّك فارغُا في الشترفة أمام طاولتها الصغيرة التي ظلّت تحمل كلّ أثشيائها.




كيف أشرح؟
فالُقُقل إنَّ الخْوف كان دائمْا حاضرّا كانت جانيت عندما نخر ج إلى الشرفة، تنظر إلى الؤلى الوديان حولنا،

 ضرغام. ووقف إطالقات النار ما هو إلا استراحات بين أشار أشواط. ما اللأي سنفعله عندما نجلد المعارك قك قد بلغت حداو أكذب إنْ تَلُ إنِّي كنتُ أفهمها قلقها بكونها اعتادت ألًا تستمتع بلحظات الحّا الصفاء. بسبب ما مرُ معها، فبقيتُ أُحاول استيعابها. كان همّيٌ الحقيقي أِئِ أن أُقيها معي.


 عميقًا، ونصحو متعانقَيْن.




 له، وهي لن تزعل.
ivi
 فأومألي، لكنَّه لم يُعُد لاستخدام الصفة مطالقُا، وبقي يناديني باسمي الأول: ضرغام. أما بانيت فظلّات تخاف. تخاف أن تمتدَّ الحرب إلى بيتنا. تخاف



في المدرسة.










 كان خوفها منطقيّا، فقد وصلتني أخبار عنهم - لم أكن أُعلمها بها




 ضاحكا، فتذهب إلى غرفته لكتّه يرفض الكالام معها.

ظلُ الأمر على هذا النحو إلى أن اقتر حتُ عليها حالذ، وتعهُّكتُ لها أنِّي
 جانيت، ولم تلبـث الأمور بينها وبين سليم أن عادَت إلى إلى حالتها الطبيعية. كانت الأخبار المهتِّدة تصلني من عائلة زوجها فأشتُّد من الحماية، ثمّ


 استقرَت الأمور هكذا أعوامْا، إلى أن بدأَت المأساة الفعلية بعد مضيِّ تسع سنوات على زواجنا.

وجوه و وربَّعات
كانت السـاعة تقارب اللسابعة والنصف صباحُاعندما عادا من جلستهما عند



عنلدما أفاق، كان وحيلًا في الإستديو "وينك؟"، كتب رسالة نَصِّيةً لريمَ
 السرير متفاجئُّا بالرد. حمل الهاتفْ وأراد الاتِّصال بها


 يشغل نفسه بتفقُّد رسائله غير المقروءة.

 ryr



 كل شيء متوقَّكا؟






 لكنُه غير منطقي.
عرف ماذا سيفعل اليوم. لبس ثيابه على عجل وهو يُو يتُصل بأبو بيتر ،
 أبو بيتر"، قال وهو يصعدلد السيًّارة.


 تمُّ صعد مباشرةٌ إلى مكتب جاني
 "عزا؟"، سأل خاللا مستوضحُا. "إي. مات. .. استشهد ولد من ولادا ورا الحدود. الله يرحمو ع ع الجنُّة"، ردَّ الر جل مستدر كُا نزل خاللد إلى الطابق الأول. كان الجميع، وبينهم جانفياف، يحيطون

بفاطمة التي وقفت وراء مكتبها وهي تلبس الأسود. فهـم خالد من الأحادي

 حبل أفكاره إلا تطوُّعُ موظف وقف قور بر به للحديـث دعهـ

 بيقول جوزا لأ، ما حدا بيقدر يقرّب يقنَّعن وياخدن اللا للو لاد.

- وإذا الو لاد ما بدُّن؟


 جانفيافس التي وقفت تتكلم مع فاطمة، فبكت الأخيرة إثر حلـيثـرئهما، قبل

ان تتعانقا.
دخل رئيس التحرير مع ابنه، مرتديَّنْ ملابسُ رسمية، واتَّجها نحو



يريد أن يلتقيها للضرورة، فدعته إلى مرافققتها
 بأن تحتضن الصحيفة أم شهيد آخر، ويعلن مبار كته للتضحية الّْلمهولة الْ التي التي
 الجريدة والوطن. في مكتب جانفيافس، جلس خاللد واستفهـمر منهاعن إمكان البحت في في

 - لا. هيداك بس بالمواد الصحافية وإعالنات الـجريدة. إعلانات ryo

الوفيًات بتوصلنا، نحنا وغيرناء من شُر كة خاصة. فمنزيّلُن متل ما هنّيّي وما


- وفينا نفتّتش بالإسم بالميكروفيلم؟
- لا أكيد لأ. بس فيك تشوف أعداد الجريدة كاملة عليهن. وفيني كمان

أكطيك عنوان الشر كة اللي بتبعتلنا إعلانات الوفيّات.

- ممكن إقدر فُتُش عْيُدُ؟

 - بعرِف المدير هونيك. مدكن يساعدَّكُ

كتبت لل عنوان الشر كة بالكامل واسم ورقمّ هاتف الموظف في ورئ ورقة وأعطته إياها.

## راديو أبو بيتر : محاكاة رمزية



 في اللساحة المواجحهة لمدخل الجامعة الرئيسي.
 نوادي الجامعة السياسية والاجتماعية شاركت في في هذه المالما لماكاكاة، وإنٌ
 أجهزة اللدولة، الأمر اللذي يترك مساحة للشائبائعات ويعاظم من الأخخطار المحتملة التي يتعر ض لها اللبنانيون.



## مشكلة كريم

في الطريق إلى شر كة الإعلانات، وصلت خالد رسالة واتس - آبـ من
 بموعد حاليًا، وأنْ لديه زيارة قد تُ تطول. أبابته كنزي:

Tell me if you changed plans.
I am visiting Lina at the hospital today. We can meet there. I have an idea about Karim.

بين ليلة النبيذ، وجلسة ضرغام الصباحية، نسي خالد مالد موضو ع كريم تمامّا



 فردْ خالد أنٌّ الوقت ليس مناسبّا، وأَنَّعليهما الر حيل الآنن، ووعدها أَن تعود كنزي في الأيام المقبلة للزيارة.
 وذكَّره بوعده مساعدته.
"ح ساعدك، بس مش هأُك"، أبجابه خالد.
"بس كتير ضروري تساعدني اليوم!"، ردٌ كريم بإلحاح. "شو فيه؟" سأله خالد.
 كريم، وتحقيق شاركت فيه كنزي لانتزإع تفاصيل أكتر، فهما الجكاية.

 القسط. بعد هذه التطمينات، زار الو الو الد المدار المة الر الرسمية التي وقع عليها
















 إلى الشحاذة. "مِسكوني من يومين وأخلدوني ع مخفر حبيش"، قال كريم إنُّه كان في البداية يذهب إلى بيوت أصدرقائه اللبنانيين في المنطقة ليشَار كهـم إنها،
 ومع أمه وإخوته منعاه من متابعة الدروس.

ما من جديد في القُصَّة، وما من شيء استشنائي فيها . يقر أويسمع ويشاهـد



 إن كان عليٍه أن يضحك ك أو يحتفظ بو جومه.
 فكرة، وجدها غير قابابة للتنفيذ. فالا ملرسة رسمية ستستقبل الولد الآنى،




 بقي له من خيارات ليساعديه وكنزي كيف تساعد؟ ولماذا تساعد الولد أصاُْ؟ تعرَّفت عليه البارحة، وستساعده اليوم؟ غريبة كنزي. كنزي؟ ما السمها الحقيقي؟


الأُخرَيْيْن، فسـأل أبو بيتر:

- شفت هالإعلانات أبو بيتر؟
- ولك إيه. الشوارع مليانة منن. محقول؟ طالكين متل الجرادين يا إستاذ! أو متل هول الحيوانات المبلولة اللي بيجيبوها للولاد. شو

اسمن؟

- شو هني؟
- هول الحيوانات المبلولة اللي متل السناجب، بس منُّن سناجب. بيجيبوهن للو لاد لَّلِبو فيهن.
rva
- هامسترز قصدك؟
- يا عيني عليك. هول هني. إنو معقول يا إستاذ هيك جممال

 بالوُتَان!
لم يستطع خالد كتم ضتحكته، فنشط أبو بيتر، وصار يجود:
 متل القنفذ كمان. كلُّلُ فساد يا إستاذ. كلُّو فساد. - كلُّو فساد؟ شَو خصُّ أبو بيتر؟
 - أبو بيتر . بتعرف شو اسما الحقيقي تَيَلِي واقفة بالنص بها بالإعلانِّ - كنزي هابي. مش هيك؟ - إي. بس مش اسما الفنِّي هيدا؟


أو ليش لإتذكَّر. منسأَل صديقنا جالكّ، خبير المو اضيع الفنية.



 Golden Safe اللحوم المججلًّدة في سوبرماركت... سيجد شيئًا. الآن أو لاحقًا، سيصل إلى نتيجة. سينتظرِ ردّ صـديقهُ، ويبحث في إعالانات الوفيّات ولو كان الجو الواب سلبّا عليه الْتأكِّد قبل شطب الاحتمال من اللائحة. هل ماتت جانيت؟

تناقل الناشطون على الشببكات الاجتماعية أخبارًا عن كون موقع "موكب

 اسم الموقع، وذلك بعد يوم واححد فقط من إطلالقه، لتقتصر العناوين في كل كل المساحات فيه على عنوان "موكب الموت" فقط.



غرافيكية جذرية.
 الحوارية النٔهارية، حيث طالب بعض الإعلاميين وزارة الانتصالات بـي بمنع المستخخدمين اللبنانيين من الوصول للموقع من داخل لبنان للتخانفيف من حالة الهلع المنتشرة بين المواطنين.

 للموقع قد ردًت طلبها بالإطّلاع على هوية أصحاب الموقع، بنريعة خصوصية مستخدميها المكفولة بالقانون.

## ميلديا ألموت

عند خروجه من المصعد، استقبله لوغو أحمر كبير" يحتلً معظم الحائط: . Death Media فافتر ض أنَّ الشر كة تشغل كامل الطابق. كان عليه أن ينتقي بابُا من البابيْن.

 الباب الأيمن.

 المغتوحة. أصوات فواتف لانتوقَّف عن اللر نين. أسماء عاء عائلات تتطاير في



فخر ج رجل أربعيني يحمل كوب قهوة من غرفة قر يية.
"عم فتّثّ ع إستاذ..."، قال خالد للر جمل.
" ". إستاذ طالب"، أكمل بعد النظر في ورقة جانفياف.
"هوِي بذاتو"، ردُّ الرجل.
"مدامٍ جانفياف باعتْتْي..."، أراد خالد أن يشرح. "تنغًَّل معي"، قاطعه طالب.



 أتَيا منه.



 من الحتمالات أخرى، فرُبَّما كانت هناكُ فرو ع أخرى للشر كة متخصُصصة

بتوثيق الإعلانات وأصحابها وأرشفتها.
سألل خاللد الأستاذ طالب إن كانت Death Media تؤرشف الإعلانات
التي تصلها، فاستغرب الأخير:
-

-

- إنتُ ليه عم تسأل؟
- بدّي شوف إذا حلدا مات.
- اسآل أهلو !
- أهلو ما بْيْعرفو .
- إذا أهلو ما بْيُعرفو يعني ماتا
- ما فْهِمتـت
- إذا أهُلَو ما بُيْعرفو وينوّي، يعني ع الأرجح هوي ما بدُّو ياهن يُعرفو

إنُو عايش. صح؟

- بس أوقات الواحد بيفتٌ عن عن ..
- عن ناس ميُّتين؟
- إذا بدّك
- لا. مشَ إذا بدّي. إنتَ عـم تدوّر ع ع ناس ميتين؟
- عـم إتأكّد إذا ماتو.
- وإذا مـا ماتو، في شي ح يتغيرٌ
- المفروض:

وينو، صح؟ وما اتُصل فيهن، ما هيك؟
- 
- الأهل بُعْملو بالغ، وبيصير فيه تحرِّي عنه. وفيهن كمان ِِسألو rar

بدايرة الأحموال الشخخصية يُشوفو اذا وفاته مسـَّلة. هيَّاها حلُّيتلُّك ياها. - سألت بالدايرة، ومش مكتوب إنو الثخخص ميت. في احتمال يكون


 القصص كانت فلتانة بهيديك الإيام. في ناس ماتت بوقتا، بعلا عايشة لها لكا


هدا ضاع بالحر ب؟ من لجنة المخططوفين إنتُ أستاذ؟
 - كل شي شخصي يا إستاذ خالد. شايف كل تلفون بيرنّ بُ برَّ؟ بيكون




ونعزيُّن

- طب لِيث ما بْتْسْتَعملو الإيميلات؟








 بدك يانا نأرشف إعلانات الميتين؟ الللي بيموت بيموت. هوّي بيكمٌّل

طريقه، والعايش بيكمٌّل طريقه.


 لازم تُشرَبِ ليموناضية.







- بقَّر إتخيَّلـ .

 يمنوت وما يعملولو إعلان. بس في شي شغلة. ما بعتقد إنُّو الـجرايد بِأَرْنفو بمعلومات الإعالان.

 هالشي لتنفي احتمال إنو الز لمي


$$
.19 \lambda V-
$$

ثالل الأستاذ طالب وهو يشير إلى صورته معزوجنته المو
 وردُ على الاتِّصال.

كانت كنزي تحادثه من المستشفىى وتسأل إن كان سيمرٌ لتراه.

## راديو أبو بيتر : الجنس العنيف

عقَّت اليوم جمحية "لا" المُناهضة للعنف ضد النساء مؤتمرًا صححافيَا

 زوجي وإجبار على ممارسة الجنس خالال الشهر الحاللي. وقالت إحلى النسوة التي ظهرت ممؤهة الصوت وت والو مصوٌّر عُرضَ خلال المؤتمر إنُ زوجها صار يلر يلجأ إلى أدوية لا تعرف

ورفضت المتحدثة باسم الجمعية الربط المباشر بين الأحدارث التي
 شهادات متفرقة، ولا يمكنها معرفة أسباب الاززدياد الغريب في حالالت التنف إلًا بعد دراسة اجتماعية مستفيضية.


 الجمعية واهية وتتعارض مع أخلاقيات العيث المتمدّذن.




 الساخن، ولا يحصلنَ على أي مساعدة جلئّة.

ألمظاهرة و سعيل و نججلا
رنع أبو بيتر صوت الراديو عندما سمع خبر الجنس. تأتأ وهمهمـم وضرب
 ليترح شكل علاقته بزوجته. "الواحد بدُّو يشدُّويرخي يا إستاذ خاللد . . الواجحد بدُّو يشدُّويرخي"،

قال.
 أبو بيتر يكمل حديثه. كان خاللد يريد أن يذهب إلى الْجريدة فورْا، لكنّ


يطلب من أبو بيتر التوبُّه إلى المستشففى.







 يجري ثمٌ يعود. غاب أبو بيتر عشر دقائق، تُمّ رجع راكضًا. صعدل إلى السيًّارة، وانهمك
 وبيمشُونا. عمال شر كة النضافة الأجانب معتصمين مسكُرين الطريق
 بالمستشفى وحالتو خطرة".

بعد خمس دقائق، انفتَتحت الطريق ببطء. كانت قوى الأمن تسيّر

 قبل وصولهما إلى المكان اللذي كانت فيه الطريق مسدوردة، الشَـنـ

 "يعطيكن العافية يا وطن|"، أبى أبو بيتر إلا أن يسلًّم على الشرطي. وسط الدخان، رأى خاللد عناصر من قوى الأمن يحيطون بعمًّال نظالفا


 المغلق بالجنازير، مانعةُ الحمال المتحبوسين داخل المل المبنى من الخرور ج،




 المفضية إلى مدخل وسط بيروت التجاري. وصلا إلى المستشفى بعد دقائق قليلة من تخطُّي الإثشارة. شكر خالـد
 عند باب غرفة لينان، وقف رجل رجل مغتول العضالات مانعًا خالّد من الدخورل. "لوين يا إستاذ؟"، سأل الرجل خلا خلألـ.


"هوّي هيك. بس ما في أطيب من قلبو. من دونه، بقضّيهاعمْ ردُ

عالثلطلطين"، همسَتْتْ بعد أن أغلقَت الباب. "وينا لينا؟"، سأل خالد وهو يجلس.
 من الحصير "خير، شو في؟ شو الحالٌ الللي بُقِيتيه لقصّة كريم؟"، سألها وهو يأخذ منها الكوب. "هأَكْ مْنحكي بمطرح تاني"، قالت له بينما كانت لينا تدخل من باب

الشرفة.
"كيف صرتي حبيبتي؟ خبُرْيني"؛ وضع خالد الكوب جانبًا وقام
يخضنها
قادها نحو السرير، فاستلقتت وأخذت تخبره أنَّ كل شيء على ما يرامْ

 "طب خبرّ تي روجيه عالأقل إنّك حبله؟"، سـألها
 وبيخلِّص درسه والمشثرو ع اللي بعتوه عشانه بالتشغل. ما بـدِّي در كبها فوق رأسه هأُكّ"، أجابِت. أومأ خالد لهاغير مقتنع وأكمل يسألها: "يعني العلاقة بيناتكن منيحة؟". "أكيد يعني منيحة. ما في شي. مشَ متلكن نح..."، عقُّبُت لينا وهي تضحكك، ثمُّ انتبهت إلى ما تقوله فتوقَفِت عن الكَالام. لاحظ خالد مـا تقصذه فابتسم.
"تعا لْهون"، رفعت رأسها وحضنته، ثُمً قَبَّلته على و جنتهـ "كل شي بيمشي حالو بالأخير"، قالت لها
 نشرة إخبارية تُبُثُ في تلفاز الخرفة.
"منمشي، نجالا؟"، قال خالد من مكانه.



تلفاز الممستشثى: رسالة انتحار
.... ونتلو عليكم ما ورد في الرسالة التي وُجِدَت بالقربب من الشاب
المنتحر:















 داخل المسار الجديد. نعزل أنفسناعن كلٍ من حولنا حولناء مسترشدين بما نظلُ




 قائمة تمنع فرص البحث والاختيار ـ تُورِّطنا. هي القويًّة، ونحن الضعناء الـياء.










## سريز، باز، سطح

شُقْة سهى: تستلقي ريمع على السرير ـ هنا كان يمارس خالد وسهِى الجنس؟


 بلدئًا فيها. تدخل إلى غرفة الأطفالل، وتفرد المالابس في الخي الخزانة ثم
 تتفَقْد عناوين الأسطوانات. تستلقي على الكنبة وتستمع للأغنيات. وفي

مرَّة، تطوُر الأمر معها لأن تنام ما يقارب الساعتيْنِن. لحظًّها لم يباغتها





 الهاتف. تقرأ ألرسائل الْقديمة التي تبادلتَها مع خاللد، وتفكر في في إرسال رسالة إليه، وتفعل.

 فقط. "رشَح، أكيد رشَح"، يقول ويطلب منها إكمال القصَّة. "كس إنـت








 مدص الختلاء بالذات، فوافقوا اعلى طلبها مشتر طين عدم التصوير ـ ا اقتر ب خالد من السور. كان المبنى هو الأعلى في المنطقة قبل أن تتانتلى على حدودها إلى جههة اللكور نيش سلسلة من البنايات تفوقه علوًّا، رنَّ هاتفى

 سهى. صفن قليلّا في الشاشنة. كان ينتظر عودتها الليلة ليطمئن ماذا فعلت


 في دور الضحيًّة، فأتبعها برسالة أخرى: "إنتي منيحة؟؟" "أنا كتير منيحة.



 دون أن يسمحهما أحلد، ومن دون أن يقاطع حديتهما المعجبون. "دايمًا










 لقاء أجر جيَّد. نظر خالد إليها مستغربُّا، وسأل عن سبـب انتقائها للأم، لا لا
 هو المُمِيل الرئيسي للحائلة وأنَّ الأم مشخولة على الأر جح، ومهمتها في مثل

هذه العائلات الاهتمام بكريم وِأخوته الصغار . "البـيُ لا"، أعادت كنزي يو















 معه. حاولت كنزي تهدئتهما والتفريق بينهما، فطلبت من سعيد العودة


## حكاية تطفو فوق لثندن -ي

كان من المفترض أن يردم ما حدث الفجّواتِ بيننا. عدنا نمارس الجنس،
 أطالبه بالإبطاء أو بالرقَّة، بالرغم من أنُّه كان حميميُّا للغاية. وكان هداني

أن أكرِّر ذاكُ الشعور معه. بالا قصد صرتُ أقارن بتلك المـرّة، و كان أملي يخيب دونانا.
فتر كلّ شيء. كعادته لم يلاحظ. كان يتصرگف مثل ماكينة تعوزها






 القيام، وليتركني مستلقية بعلد القذف بلا بلا حر كة مقدرُا على الأرجح أنَّ

وضعيًّة كهذه سترفع من فرص حملي.
 فبدأتُ آخذ حبوب منع الـحمل من دون أن أعلمه.

وحينها...
مهالُا هل حدثُثُك عن زياراتي السابقة لأبيه؟ بدأَت علاقتي بوالده بطريقة غريبة للغاية ، اتُّصل العـج


 وافقتُك، وصرتُ أُطلعه على أخبارنا في الزيارات ألو عبر الاتُتصالات. عندما دخلتُ دوامة الحمدل والإجهاض
 وقال للي ما لم يتله ابنه. وعندها، وددتُ أن أفهـم أكثر .

عاودتُ زيار اتي له. طلبتُ منه أن يحدِّثني عن علاقته بزو جته. لن أرو ي






 من دون أن أنتبه.
السياق وأنا وهو، جعلوني هـكذا.



ابتسامة عين متورّمة
أفاق خالُد ليججد لينا وكنزي فوقه. أمسكَتْ لينا بيده اليسرى، وو خعتا




فقال لها:

- عادي نجلا، عادي. أنا كمان اتصرُفِت بشكل .ستخيف معك.
 بكرة طاردتو من الششغل.
- نجالا، خلص ما بتستاهل القصًّة. - لا كـ كيف هيك. غلَّط ولازم يتقاصَص.
 -
 أخخذ الضحككُ من خالد، فسألْتْه مستغر بة: - شو في؟ لأ، جدُّ شو في؟ ولُكْكُ شو في1 - أول مرَّةً بتسبِّي قَدُّامي





شلكّككها! يا منالاוايك!



 سأل خالد الممرِّضة إن كان يقدر على الحمل اليوم، فاستهـجنت لينا


 "ضغطك منيح"، قالت وهي تنزع ع رباط آلة الضغنط.
 "كوين!"، استهجْنَتْ لينا من جديلـ "رايح. إنتي إمتى ضاهرة؟"، سألها.
"بكرة"، ردُت.
"إي... وأنا اليوم"، قالل وهو يلبس الحذلاء الذّي أعطته إيًّاه كنزي.




في الإستديو وحيدُا بلا ريم.


 لا ضرورة، وطلبت منٍ سعيد الجالس في المععد الأمامي أن يفتح تابلوه السيًّارة، ويُخْرِ جنه نظُّارة. "أكيد؟"، سألها خالد.



 "تمام؟"، سألها بعد أن لبسـها مححاذرّا إيلام نفساه "Perfect"


ثتمّ وضح يدَيْهُ على النّافذة وقال:
 - بس منًّك راضي ع الطريقة. طب شو ممكن أعمل؟
 لأنُنْ مش ح يقبلو. بس قولي لكريم. بعتقد هوّي بيقلد يقرّر، ويقول إي

-     - أوكي. السلامة.

تابعته كنزي وهو يدخل المبنى، ثمًّ لبست نظارتها وطلبت من السائق أن يو صلها إلى منزلها.
ما رواه ضرغام - Y Y

ظلَّ خالد في قسم الأرشيف، حتتّى أنهى البحث في إعلانات المات الموتى لعام 9 1 V V

 أُرِسلَت أَنْاء فترة إطفائه.
انهالتت التبليغات بالر سائل دفعة واحلدة، ففتحها بترتيب وصولها والها وجد


 فو جدها تُقارب التّاسعة مساءًاء.
وفي تلك اللحظة، وصلته رسالة أخرى منها تسأله: "جابي؟"

 لكَنٌّ ريم باغتته بفتح الباب، فلدن يترك لها المججال لتسأل عن إصابة عينه.

 اكتغت ريم بالاستماع إلى العجوز من دون أن تنظر باتجاهه. كانت

تركّز بالتحذيق في خالد. من مكانها لم تستطع إلا أن ترى كتفه الأيسر


أصابع يده اليسرى، لكنًّه لم يتجاوب ماوب معها. "الظاهر نام؟ بكفِّي إحكي أو بُوقِّف؟"، سألها ضرغام.
***

تحود الفرص . تتتالى في غير مصلحتتي كأنَّها تعتذر عن تتابعات سابقة. بل كانُّها تنتقم.
عام س 19 19 ، قام سليم بانتفاضته.



 في الغد إلى ملرسته وححيدُا بال حماية، لأنَّ أصشحابه في الملدرسة يهزأون منه، وقال إنّه لم يعد ولنّا







لحالو ع الملر سة. بس مش هيك ح حيرير"،
 قد بدأت تطمس الوادي القريب وتحوُّله إلى فجوة سوداء اس استطعتُ لمحح،

واقفُا قرب اللجلٍ. ناديتُه، فالتفت ناحيتي . التححقتُ به وأخذذنا نتمشُّى على







ينتظره في الخارج؟





 خططر لي أن أدخل الدرج القريب، وما إن بدأتُ أنفًّذ خطتي باللانحراف،


"مين كان عـم يحرسك اليو م؟"، سألتُه.





 منذ كذبتُ وثمُرتُ حادثة الجلٍ لأبدأ علاقتي بها.
$r .1$
"يمكن ما انبسطت لأنك كنت مأكّد إنو مشَ ح يئذيك؟"، سألتُه.





 فكيف إذن نصفِ كمًّ الإيذاء الذلي قمنا به؟ وكيف نقيسه، وكيف نحذّد








مبرّرة لأنَّها حرب؟
مع من كنـتُ أتحدُّث؟


 رمُما قلُكُهِ
 وهو يشير بيده: "همون صـارت الحادثة؟"،
 اللسيًارة قبل سنوات. وبالرغي

الحتمة، إلاًّ أُنْي كنتُ أحفظ البقعة من شجرة تفًاَح تقف وحيدة على جانب
الطُريق الترابية.

أتحدِّث.







 صار؟ بحدُن هون؟"




تانية".
"يمكن ما بقى لازم شوف الحلم إذا فلُّو. المفروض إنُو القصة خلْصِتْ"، تابع.


فيَا"، قلتُ.
 خطوات قليلة، وجدتُ السؤال يسيطر عليً من جديد في

$$
r . r
$$


تروح ع الملدرسة وحدكُ ".
ابتسم سليم ابتسامة تدلُّلٌ على استيعابه لطلبي. أراحتني ردُ فُعله، إذ أنَّني



 جانيت على حالها جالسة على طرف السرير . "مسا الخير"، قلتُ وأنا أجلسُ لأخلع حذائي . لكنُّها ردًّت عليُّ بسؤال مباغت لم أتصوَّر يومْا أَنَّها ستسألها - مينْ دافِن بالجلْ؟

عودة إلى الصدحافة؟
يشُعر بالعمق. ينستحب. إلى الخلف أم إلى الأمامه لا يدري. لا لا يقدر أن

 سأرتطم الآن"، يقول لنفسه. ""وم شوف مديرك القديم شو كاتب اليوم"، قال ضرغام







مشى خارجّا إلى الشرفة ليجلس مع ضر غام. وقعت أشتعة الشُمس على عينه المصابة، فَنْيرّ من مكانه وأعطى ظهره للشّمس تثّ وضع الجريدة أمـامه.
سأل العحجوز وهو يصبُ قهوة في كوبه كيف انتهى نائمٌا على الكنبة فأجابه:
-
 وتتركَك.
شرب خاللد القليل من الُقهوه، ونهض وهو يقو يقول إنٌ عليه اللذهاب لارتباطه بمواعيد. ناداه ضرغام ورمى له المسـجِّلة وقال: "تسججيل قعدة مبارح". التقطها خاللد، والتفت لينصرف، لولا أنَّ ضرغام أكمل يسأله: - بتحبَّ؟؟

- بعدني فايق هلًأ. ح دوح آخد دوتن، وْفِيقْ مظبوط، وبعدين بفكُر إذا بِقَر جاوِب ع عأسئلة مصيريًّة. - لا مضيري ولا شي. بتحبًّ؟ إي أو لأ؟ - بتقِد. إيه.
- ما تحتقْد. بتحجبّا؟
- بحبًا.
- برافو عليك. منيح إنّك عارف. يلا تسهُّل. وخود الـجريدة شوف مديرك شو متخبَّص وركاتب.
 ثمَّم دخل ليستحمّ. في التاكسي، هرب من مونولوغات السائق بأن وضع r.o

السمُّاعأت في أذنَيْه واستمع لتسجيل جلسة البار ححة، فيما هو يتصفًّح الجريدة.
في قسم الأرشيف واصل بحته، عامْا بعد عام:
موتى، موتى، موتى ـ ولا أتر لـجانيت الخْوري بينهم.









 يزور قسم الأرشيف من أجل بحت يقر يقوم به.
 أمسك الباب وفسح المجالل للمدير ليمرّ، فسأله الأخير عن وجهتهنه.




 وبالرغم من أنّه قرأها في تاكسي أبو بيتر وهو يستمع إلى تسججيل ضرغام، كذب خالد قائأ): "بعد... بس ح إقراهما" . "لازم تقراها، وتقنَّي رأيكَ"، أَكْد المدير.

تهرًّب خاللد من الاستفاضة في موضو ع المقالة بتصفُّحه لائحة الطعام،
 اضضطرابه، فاقتر حأن ينتقي له صحتنا، وأستفسر منه إن كان لا يأكل أنواغًا

معيُّنة من الططامر.
"بس المسي فود ما باكلو"، ردٍّ خالد.

الأول، مُعلمًا إياه عن الأطباق التّي قرّر طلبها







 ح تالقينا طالبين منُك شَي تاني. لا تحرير ولا مواضيع تانية. بتقعد تركِّز ع ع

هيدا الموضو عوبس!

 وابتسامات وضـحكات سات اعدات في تالافي أكثر منٍ تورُّط ودٌ المدير أن



$$
\ldots 1990 \text { ،199£ 6199r6199r ،1991 }
$$



ريم تسأله: "إنت منيح؟".
 إعلانات العام 1990 ـ عشر دقائق، ووصلته رسالة ثانية منها: "وينك؟ أنا بالبيت. تعا". حمل الهاتف، وقبل أن يقوم بأيِّ فعل، ظهرت رتا رسالة ثالثّة موضِّحة: "أنا بيتك القديم تصدي"،




مقالة رئيس التحرير: ليس احتجاجًا!
الالنتحار ليس احتجاجُا.
لم أكن لأكتب هذا الرأي الْجازم، إلا بعد متابعتي لتفاميل قصص


 قرأوا التخطيات الصححافية لتفاصيل انتحارارات من سبقهـم، فنفُّنوها على النحو نفسه، مع الختلافات طفيفة، تاركين وراءهم رسائل تشر عـر عدم اقتناعهم بجدوى الحياة، وصعوبة انتظارهم المو ت المو القريب الذي ينتقي أحدهما ويترك الآلخر حيُّا.

 على الطابع الاختجاجي للانتحارات عبر إضافة بعض الأبيات النـعر يا المشهورة في بدايات الرسائل وفي متنها.

 ما يحدث بشكل واضح، وبال مواربة. إنٍّ هذه الأفعال هي أفعال بائسة





ويبعد الخطر عن أبناء بلده؟

 المفروضة علينا، وتميُّزا مقيتُا يعوق حسمها. فأحدا الأسباب، لم يثبت حدوتثها حتُّى الآن، فلمَمْ التر كيز عليها، وإبعاد النظر عن القتلة المعروفين المتورِّطين فيها؟
 لككُّ السُّخرية، كل السُخخرية، تكمن في أنَّ الإرهابِ لا لا يميًّز بين مخلص لفرديتّه وآخر مؤازر للعمل الوطني الجماعي. الإرهاب يضر بالي الجاب

فحسب.
الانتحار ليس فعأْ احتجاجيِّا، ولن يؤدّي إلى انتصار من أيتي نوع.
 أنتمَ تُهِرِون موتكمب!
"أهلان و سهلان""!
 عنه، قيل لها إنّه مريض يتابع العمل من المنزل ألمّ أرسلت له ""إيميل"، وطالت 1.9









وقفت زميلة وراءءها وطلبت منها أن تفسح لها المـجال لتمرّ، فانتحت


 مكسُرة: "أهلان وسهالن"

 الضغط يتعاظم داخلها، لكنُها كانت تعرف أنها لن تستطيع أن تفعل أو تقول شيئا في حضور زمالئها.

 دقيقة بعد دقيقة. حاولت الردُ على إيميلات متأنِّرة، لكنَّها كانت تكتـفي بأن تفتح الإيميل، وتقرأ محتوالها ولا تفهـم ما تقرأها فاله فتجرِّب أن تُعيد

 فرفحت نظر ها في العتمة، لتجده واقفنا هناكُ

أضاء الضوء، وألقى نكتة من نكاته السمدجة: "لا ندفح لطبابة العيون

لم تمفاعل ريم مـع جمالته. شغلت نفسها بإطفاء الكمبيوتر وتجميع





فيه. أعاد سؤالهُ:

بالأمر.


- تححدثِ معي بالفرنسية لو سمحت. - إنتَ فهـهان شو عـم قَولـ


- ما تقومين به أمر مؤسف.
- وما قمتَ به أنـتَ يجحلني أتقيأ.

تستمتعين. تستمتعين للغاية!
- بدّي روح هأُّأ.

حاولت أن تتخخُّاه، فأمسك بيلـ بيدها.
 وافقتِ عليه منذ البداية. تذكرين كيف جريت مقابلة التوظيف الأولى، أم عليُ أَنْ أذكُركّ

- بُّي روح.
ril
- مؤسف فعلُّ كيف يضيٌّع شخص ذكي مثلك الفُرَص.


 وللبقاء كما تعرفين مُتطلبّات.

- طبعًا حديثنا لمم يتته. نسيتُ أن أعلمكك بالمادًّة التي أملكهاعنك. - أي مادَّة؟ حدُقَت في تحابير وبجهه التي امتقَعت فجأة وأخذلت تشرح بيطء:




لا تريد أن يتلقَّى مكتب الشَر كة الرئيسي الصُّوَر هذه أرادت أن تكمل طريقها خار ج المكتبـب، لكنُّه سألها: - ريم! ماذا تر يدين فعالّو - خليني فكُر بالمو ضونو ع شوي. - وكيف أعرف النّ ما تقولينه صحتيح؟ هذه حيلة قديمة. أريني الصُّوْر. - لا أظنُ.

- تكذبين إذن.



 عثدك.
- كيف تجد من تُغتُصب و قتًأ لتأخلذ مثل هذه الصور الواضتحة، كما

تقولين؟




 القصص التي يمكن اعتمادها. - ستسيئين لنفسك ليس لي فقط! - أستطيع تحمُّل السيئ ما دمت ستصاب أنت بالأسوأ. هذا أكثر من كافـ بالنسبةلي. - ستخسرين عملك.

- كنت سأستقيل عاجْاُلْ أمُمجالُ.
- ستعطينني الصُّوْرَ؟
- لا لأظنُ.
- هذا ابتزاز ! لا شبيء مئ هن هذا يبدو منطقيُّا.




خر جتت ريم من المكتب بشكل عادي. في المصعـد، ضنطـت على زر


 أفرغت كلٌّ ما كانت أكلته ذاك النهار .

 يو ميَّاتهاه ثـّمَ نظرت في رسائل نصِّية قلـيمة تبادلتها مـع خاللد. بلا سيطرة منها، أخلذت ترتجف من جلديل، وامتالأت عيناهـا باللدمع. كتبت لـخالثد رسالة أولىى وانتظرتـ. ولمَّا لم يُحْبـ، كتبت رسالة ثانية، و بعتتها قبل أن


الثانية وتالثة أخيرة قآلت فيها إنَّها في شقَّة سهى. "أنا جايي. خليكي مُطرِحلك"، و صلتها أخخيرّا رسالة منة.

تلفاز الممطمهم: رحلة أستفصمائيّة
في الأيام الماضية، انتشر ت سيناريو هات علًّة عن عالقَة موقع " الموت الملدهش" أو كما صار يسمّى الآن "موكب الموت"، بحو ادت الموت الجماعية المتكاترة في البلل، و التي لا تُترَف لها أسباب واضحة
أهـمُ المسيناريوهات اثتُان: الأول يقول بو جود علاقة لامقةة بين فريق الموقَع وأحداث الموت، وهذا يعني أنًّ أمدحاب الموقَ قادرون بطريقة، مـا علي معر فة هويَّات المويتى بعل وقتت قصير من وقوع ع الفاجعة. أمًّا الثاني،
 اللموقَ بالأحدات قبل وقوعها. ويرتكز هذا المسيناريو على قصة وصلت عبر اللواتس - آب لهو اتف معظلمكم تروي شهادة لفتاة عن رؤية أبيها لصورته على الموقَح قبل أن يموت في اليوم نفسه. السيناريوهان تتحلَّد صتحتهما بالوقتّت الذذي تظهر فيه أسمماء الموتى وصور هـم ومعلوماتهـم على الموقع• و هنا ما ستستقصيه تجربتنا اليوم. نححن الآن هو جودون في هبنى القناهَ و معنا هنا صصليقنا أحمدل، الذي ستكون

مهمته أن يحدِّث الموقع كل • ب ثانية بالضخغ على هنا الزلرِّ في أعلى المتصفٌّح. أنا وزمالئي الأربعة سنتوز ع في جهات بيروت الأربع على دراجات



 سنحصل على عناوين وأرقام أسماء الهنحاياك، ونقوم بعدها بانـا بزيارة أماكن سكنهم على الهواء مباشرةٌ، لنتأْدُد معكم: متى كانى

من الوقت استغرق ظهور الاسـم على الموقع؟ والأهم أنكم ستعر فون: هل تظهر أسماء الوفيّات على المّ الموقع فعلُّ قبل حدوثها على أرض الواقع؟ هل همم موتى أم أحياء؟ انضمو! إلينا في رملتنا الاستقصائية! إلحقوا بيا
سيـجارة رقـم V

فتح البابب ودخل. وجد التلفاز مضاءُ، فتقدَّم وأطفأه وانتظر في غرفة


"إنتي منيحة؟"، سألها.


 سعل مرتبكا وقال: "مش ح أعرف بهالبيت".

هزّت رأسها متفهُّمة، وبقيا مستلقِيَّن على السرير .
أراد أن يكسر الاضطراب الذي حلَّ فسألها: "ع باللك تدخّْني؟"







والقيت كمان علبة كبريت ع الغاز" .

 ردّت فورًا: "كذًاب"،
استدرك مدأفتا: "حتَّى لو كذب. فينا نسمّيها سيجارة سبعة. عادي".

وحـّدده أكثر: " "بالشغل شو صار ؟ شفتيه؟ لمديركِّ؛ شفتيه؟" ذكره أخيرّا! ستُخبره.
عقد حاجبَّهْ عندما انتهت من الحكاهِ - وشو بدِّكُ مُّو؟

بس كمان ما فيني ما إطلب.

- ليه ها فيكي؟

 - هلُّ، عندك هول الصمر عَن جد؟
- عندي كـم صورة لطيزو. وفي واحدة مبيَن فيها كلُّو من قـامٌ معوشُو

خالد! ما تضحك! $\qquad$

- بعتذر .
- 
- طيب طيب. خلص مش ح إضحكك. هلُّأ عن جدُّ. ليش مصوّرتيه هالصوَر؟
- كنت شوف طيزو كبيرة.
! -
- صؤرتو لإتأكّد إذا طيزو كبيرة.
- ما فُهِمتْ!
- خلصر. إنسَ. مشَ ح تفـهـم أصأْا! - طيب. مننسى السبب. لنفترِض إنّكُ طلبتي منُّو اللي ح تطلبيه. هوّي مش ح يطلب الصور؟

 ألْبير بيعرفني. وبيعرْ
 - وإنتي بدّكك .. تستفيدي؟
 يضايقني. عـم تفهم عليِّي؟
صمـت خالد وقال إنه سيدنِّن سيجارة ثانية.

تعليقها، وبدا لها واجمْما، فسألَّه:
- شو باك؟
- عمز فُكُ .
riv

لاحت منها نظرة تعني "قول"، فتحدَّث محاولا لا انتقاء كلماته بيطء:

-

- قلتُّكُ ما كان لازم قول.
- لا. عادي. بس إنت ما بتوثّق فِيّ؟
- مبلا. ومش شايِف هالشي بْبُنْبَهِك.
- إي بس أنا ما حاكيتلكَ عن علاقتي مع ألبير بالتفصيل. يمكن. لازم
- ע. ما بدِّي أعرف.


 بالسؤال: "كيف صارت عينَك؟" ردّ عليها بفظاظلة: "ما بعرف".
 حجرها، بعد أن أخلذت منه السيجارة وتر وتر كتها في المنفضنة، وسألته وهي تتفقَّد عينه: "خبَر نيلي كيف صار هيك؟"

فيه. .. نال نصيبه فيه... و...
 يُمُ يجد الكلمات. أمسكك معصمها فجأة من غير أن يغيرّر من استلقائه،



يمارس معها الحب على هذا اللسرير . عناق، نـمـ. نوم جننّا إلى جنبـ،
أوكي. جنس هنا، لا.
انتقلت ريم إلى مداعبة شعره وتمرير أصابعها بين خصالياتها فأحسَّ


ع شي مطر ح".



 ويتعرًقان. وصلا إلى عين المريسة، وهناك رمى البحر رذاذه على الـى الر صيف. دسزَ خاللد يديْه في جيب بنطاله
 البطاقتين.
 اليوميْن الماضيْيْن.
"روّ"حـتْ عيني"، ضنحك قبل أن يشرح لها أنه يفتِّش عن جانيت في
إعلانات الوفيًّات منذ العام 19 الحتّى اليوم. "ليش معكك صورة إلها؟"، سألتَه.
 سؤالها. " " ${ }^{\prime \prime}$ جانيت؟ ما طلبت من الـختيار ولا صورة إلا؟؟"، أعادَت سؤاله.
 فايق لهلُّك؟".

## تلفاز شقّة سهى: مقلّمة نشرة الأخبار

> مساء الخير .





 ينكثف فشلنا أكثر فأكثر . لقد فقدنا الهدف، وصرنا ورنا نبحث عن أدوار


 التفتيش عن أسباب موتنا، ولا أحد يجيبنا، لا دولة، ولا رؤساء، ولا وزراء، ولانواب...
تسألون لماذا نموت؟
ونتقل الآن لنعرف آخر الأخبار من السراي الحكانومي من مراسلنا

## ما رواه ضرغام -

من غرفة النوم إلي الششرفة، دفعت ريم كرسيٌ ضرغام أمامها. انتشغل العجوز

 عن ظروف التّقاط كل صورة. أر اد خاللد أن يسأله لماذالم يعطه هذه الؤثائت

لن يسأله الآن.






 ثبل العودة إلى نقطة الانطلاق؟ هل يرتبط الاكتشاف بالشالشيء المُكتتَشف،




الآتِية لا ييين إلا عند حدوته، أم أنَّهُ نهاية تَحْفَظُ الملفَ؟ تتدافع الأفكار عند خاللد وهو ينظر إلى الصور، لكنَّهُ يُيقيها في رأسه.






 ظهرها للعدسة وتتُكئ على الرخام الـحجري، وتلتفيت نصف التفاتة إلى
 ينظر خاللد إلى نصف الو جه الظاهر ، ويشعر أنْ تو صيفه لْلتعبير قد يتغيٌّر لو ry

رأى النهن الآخر .
يعازدن خالد رفع بعض الصور التي وضَّبها جانبًا، ويصل لخلاصته:






 كان يلالك صورة أكبر لجانيت يكون فيها وجهها أكثر حضورًا: "صورة
للوجُّس"،




توئثّر ني خيارات الحاضر؟
***





 فيه، كعاذة كل شيء عندها.











 عندي كل غضب النهار الني رجعتُ به من الٌخار ج






 حـدود انكشاف الإسر.
كانت الرغبة في دإِلي تتعاظم، لكنِّي كنتُ أُنبط مشاعري ولا

 بعيل. كنتُ كمن يقترب من علبة الخطايا، يكشف عنها الْشطاء من مـخبئها،
 الأخيرة ويعيدها إلى المخبأ ويُسدل عليها الغطاء.


 بنعم عن سؤالها. فوجئت جانيـت تبرود




 أز حـتُ الغطاءعن العلبة.
 امتدُت يدي إلى العلبة.
 منها صر احةً أن تتوقُف عن طريقَّ التعامل هذه متي: "يا بتوثتي فيّي يا ما ما

حملتُ العلبة.



 غرفة الجلوس حيث حاولتُ النوم. كانت حر ارة الصيف، آنذاكُك، مرتفعة،
 اللذي تر كناه في مطر حه طيله السنين الماضية. مَدَدْتُ ربليًّ على طاولى






 غد للتأكد ولانهاء المو ضوع عو

 خماستي محصورة بلذة متابعة جانيت تفارق منطقة الثقة بي للحظات الحات،

 الخوفس، فأعود أحمل الكلبة، من دون أن أفتحها. أبقيّها خارج مخبئها فقط.


 سيختصر المججاملات غير اللازمة.




 وأضاف أنَّ جانيت لم تُلّقُ


 ضيقتك!". قمتُ من مقعدي، واتُّجهتُ نحو باب المكتب. كان سبب زيارتي قد

 بتعرف عن إنثيا تانية صارت بالجلّ قبل . . . وبعد". كان يعرف.

مقبرةٌ اللسيارات
"خالد. خالد. قوم. ليناصارت متّصلة مرتين"، قالت ريم.
 أفصحت عن سبب اتِّصالها. "قال بدُّك تساعدها بقطر السيًّارة ع الكاراج؟"، أجابته ريم وهي تعود باتجاه المطبخ. "ولك إي، إي، صحٌ "، نهض خالْد مسرعُا. رفع بنطاله المرميً على
 يرتديها البارحة، وعندما لم يجدنها أخر ج من الخز انة أول ما وقعت عليه يلهه ولبسه.
"شو باك؟ لوين رايح؟"، أوقفته ريم بينما كان يتُجه إلى الباب، وأجلج



"بلا هبل"، زبجرته.
"وعفوّا لأن ما قْدِرْت مبار ح إتجاوب معـه ..."، قال معتذرّا. "اعتذارك مقبول"، قاطعته.
"ع أول وحدة بتقولي بلا هبل، وع تاني وحدة بتقبلي اعتذاري؟"،

$$
\begin{aligned}
& \text { استهجْن. }
\end{aligned}
$$





 وقطع الطريق نحوها. أمسلك بيدها، وأوقف بعض السيارات التياني التي كانت تمشيي نحوهمان، وعادا. في هذه الأثناء، كان أبو بيتر قد فتح الباب الباب الخخلفي، وانهمك يوضّب المقعد، مُبعِّاً بعض قناني المياه والأكياس إلى الْجهة الأخرى.


"أبو بيتر؛ ركَّز بالسو اقة لو سمـحت"، ردّ خالد. "ع راسي يا إستاذ. لوين العزم؟"، أجاب أبر أبو بيتر. ". "الهُ لا يعيدو"، ردّ أبو بيتر .


"وحكيتي مع شركة قطر السيارات؟"، أكمل يسألها.
"!ي. ح يا(قونا هونيك"، ردَّت.



 على ريمر وخالد أن يمشيا نحر الشار ع، مشيرّا إلى موقف سيارات، وقال إنَّه سينتظر هما فيه.
ترجُل خاللد ولينا، ودخلا المنطقة





 يتركونهم في الشوارع.



 وقد بدا عليها الضياع ع: "ما بأى أعرف"،
اقترب خالد من مـجموعة شباب يتجمُمعون في زاوية الوية، وسألهم عن السيًّارات التي تضرُرت من الانفجار، شارشُا أنًّ قوى الأمن اتُّصلت
 جانب الطريق.
 السيّارات إلى المقبرة القريـة، لأنّ وجودها ألعا




> "السيًّارات بالمقبرة؟"، سألت لِينا مندهشة.


 الأخرى. وعندها، أشار الشاب إلى المقبرة عند الجانب الآخر من الطريق

العام.
في المقبرة، مشوا بين التلالل الباهتة. سأل خالئلد الشاب عن أصحاب



 في أوقات مححلّدة.
وصلوا إلى مساحة مغتوحة استطاع خالد وليا وليا أن يميٌّا فيها سيًارات




نفسه.
لحقَّت لينا به لكنُّ سرعته فاقت سرعتها ـ عندما انختفى في أُروقة مجاورة
 فأسرعت من جديل نحوه.

جلس خالد في المقعد الأمامي يتفقُّد مـا بقي في التابلوه من أوراق،


 "معكك المفتاح؟"، سألها.



 رقمُن"، أُخرج خالد هاتفه فأمْلَت لينا عليه الرققم. وقبل أَن يباشر الاتِّصال،


 يجريّب من جديل.
 أصوات غريبة. أخذ خالد يكبس على دعسة البنزين بطلب من الشـان

الذني كان يقول له: "اعطيها، اعطيها".
تفقّد خاللد مستوى البنزين، ثمٌ ترجّا واستفهم منه إن كانت القاطرة تحتاج إلى إذن
 اللي هون، أقرب. ع إحكي مع الشع الشباب يفتحوه"،

 البقاء، لأنُّها تريد التحدُّث معه في موضوع ع. سألته:

- في شاب ساعدني وقت الانفجار، وكنت حابُّ أعرف إذا كان منيح. - بتعرفي شو اسمو؟؟ - لأ. بس كان شعره هصير وجسمو ضـخـم شوري.





 رجع فات بقلب الدخنة... وصار الانفجار التاني. ما عْرِفتْ شو صار

بعدا...






المكان الذي يجب ألن تحضر إليه القاطرة.


 تتالَت الصُّوَر . "هيدا؟"، يسألها الشاب فتُتجيب لينا بالنفي، لينتقالِ إلى

 أسمر مبتسم حليق الشُعر بذقن نابتة قليلاْ يجلس علـي أبيض، ويدذِّن نار جيلة في ما بدا أنُه مقهى رصيف، فطلْبَت لِينا من الشاب rri

أن يبقى عند الصورة لتتفخَّصها أكتر، ثتُّمّ سالته إن كان يملك صورة أخرى للشُخص نفسه.
"هيدا محمود. رفيقي اللَّزَّ"، ردًّ الثاب وأراها صورة يظهر فيها هو
معه.
"بعتقد هيدا هوِّي. مبلا! هيدا هوِّي"، قالت لينا مكبرَةُ الصورة ومتفـِحصةَ وجهه وسألته:

- هوي منيح؟
- إي... محمود منيتح.
- فيني شوفه؟
- لأ ما فيكي.
- ليه؟ باه شي؟ متصاوَب؟
 بيحكينا من وقت للتاني... - مـا فيني اتّصل فيهِ؟

ردَّ الشَابب بالتُحدُّث علي التوكي - ووكي مع رفاقه، مُفُهِمْا لِينا بلطف
 القاطرة!".

رآديو أبو بيتر: عبططة
أعلن قسم الطب النفسي في مستشفى الجامعة الأمير كية عن تنظيم حملا توعية للوقاية من الانتحار. و وجاء إطلاق الحملة خحلال مؤتمر صحافي

 الانتحارات اليوميَّة في لبنان، التّي وصلت إلى انتحار وانحد يوميًّا، مقار نأُ،

بانتحار واحد في الأسبوع خلال العام الماضي. ورجَّح حداد أن يكون الرقم الـحقيقي لعدد حالات الالانتحار أعلى،







 لكغيير مسار المرضى والـحا من عدد الحالات.
 بمجالات المؤازرات النفسية وحلقات تَشارُك التجارب الْخاصة، حملة للتوعية والوقاية من الانتحار ستبدأ بإعلان تلفزيوني وعلى الطرقات بشعار
موحًّد هو : "هار لازم نوعى"،

 على الكورنيش المُطلِّ على صخرة المروشة، نظرّا لرمزيُّة ذلك المكان بالنسبة لموضو ع الانتحار العلني.
وقالت ممثلة الجمعية إنَّ الهدف من هنه المسيرة هو هو التأمُّل والشفاء والوقاية وتعزيز وعي المجتمع عن الانتحار، وأضافت أنّا الجمعية تقوم
 خدمة ضرورية لم توفُّرُ بعد في لبنان.

ما رواه ضرغام -ع
كان خرغام ني الشرفة يستمع للراديو عندما ظهر خالد. ابتسم له وسألد






 ظهر ضرغام في كرسيِّه عند عتبة المطبخ وسألهمها: "بشو بقـدر ساعدكُن؟"
***



 يسمح لسليمالّ ير اه.
كان مثيرا ابالنسبة إليّي أن أرى جانيت غاضي


 أفتعل الأحاديت معها. كأنٌ حاجزًا ما كان قد ارتفع، حاجز يشبه العقبة التي تنشأ قبل اتخاذ

القرار بالكالام الأول مع شخصر تُعَجُبُ به ولا تعرفه. كأنْنا عدنا إلى




 منتصف إحدىى اللليالي لأجلدها نائمة في الغرفة المـجاورارة، فقرَّرتُ عندها


الغرفة الرئيسية.






 بمنتهى البرود أنْني كنتُ فقط أستجيب لملاطفاتها . استنكرُّتُ إلقائي



وسألتُها: "إي ولإيمتى ح نضل هيك؟"



 شيئًا بعد الآن، وسألتني: "محنتِّى عنِّي شي تاني؟".
roo

كان يمكن أن أقول لها، لكنًّ ذلك كان ليؤجِّل - وربما ليُنهي - مسألة

 بلا سبب بأمنها وأمن ولدها، وأقول إنٍّ باستطاعتها محاسبتي إن أخخلَلْتُ

بوعدي.



مُمخطئًا من جلديد.




 له، لولا أنْ حلئَيْن آَخرَيْن شغلاني عنه




 على قلب امرأة، وتدافع أمام فرن. بل إنتّي سمعتُ بحدها منا من يسمّيها بـ"متر كة المنقوشة"

 الأمور بيني وبين جانيت إلى طبيعتها . فبالرغم من الأفكار التي طـي


لأيّي خطر حقيقي، وكنتُ أرى العلاقة معه علاقة غير متخيفة، بقاؤهما




 معه كل محاولاتي لتهلئتُه. كان يتحلًّث من دون تو توقُف.

 أن أفعل ذلك؟




 مش... رح انتبه|".
 تلبسه، ففهم سليم حر كتها، ليكمل غاضبّا: "وإنتي ... إنتي كمان عان عارفة! لا... يمكن إنتي... اللي طالبة... منه ... يعمل هيك! متفقين.... . سوا! كيف... كيف... كيف.... مـا انتَهْتْتْ". خرج سليم من الشرفةه، فر كضت جانيت وريت وراءه تسأله أين يذهب. أكمل

 تلك الليلة، لم نستطع النوم. بقينا مستيقظين نتظظر رجوع عليّليم، لكنكّه لم يحل.
rry







 وييادلك السلام. انفتحتح العلبة، وطار كلُّ ما فيها في الهوواء، ولم يلتقطه أحل.

راديو ضرغام: أمن ڤومي
قامست النيابة الحامة التمييزية في لبنان، باستدعاء صححافيّينَ تلفزيونيِّن تِبُا






أحياء لحخظة زيارتهمم لمنازلهمه. وتداعى زملاء الصحافيين من وسائل إعلامية مـختلفة إلى ساحة الشهـداء

 يبتكره. وطالب الصحافيون السياسيِين أن يتفقوا على حكومة بحديدة

بدلًا من التضضييق على الحريات، وأن يفسِّروا الخالصات التي انتهت أليها التججر بة الاستقصائية التي قام بها الز مالاء المستدعونون للتحقيق. وحدتث هرج ومر ج عندما ظهر وزراء من حكومة تصريف الأعممال
 الأمنية لفضّ الاعتصام المص بالقوة.

حكاية تطفو فوق لندن -












 تترك طريق عودة وراءهما؟
 أستمر . صار الأمر يتطوًّر بسرعة، فأمسكني ذات مرّ مرّة في مطبّخ المكتب،
 rrq




 المكتب وغادر .
تلكُ الليلة كنتُ آخخر واحـدة تغادر المكتـب. وقفتُ وراء مكتبي، واستدرتُ نحو الز جاج أنظر أنظر إلى الشار ع. بعلـ دقيقة، أظلم المكتب كله ما عدا البقعة حيث كنتُ أقف. كانت الور الورقة متروكة في مساحة النور المحدودة المسلطة فوق مكتبي، تضيء وتشير

 كان خظُّه مقفُلُ . ظلَلْتُ اتُّصل به لما يقرب النصف ساعة. أرفع سماعة الهاتف وأضعها، وأمششي بين مدحاولة وأخرى في أر جاء المكتبب. أترك كا












لا يسمع ما يقول، وأنًّه ير كُز في التافه الندي يححدث الآنن، وبدل أن يجيبني
 أهدأ. هذا الترابحع أشتعل غضبي، و وجعلني أتلفَّظ بنعوت لم أقلها له من قبل، وأنهي المكالمة.
أطفأتُ الهاتف، ووضعتُه في جيبي، ودخلتُ البار . وجدتُ الشثاب

 كأسًا أخرى، ففوجئ بوجودي.
 بي، ثمًّ طلب لي كأسًا بعد الكأس الأولى التي شربتها بسرعة، وقال إلْ إنْ علينا شرب نتخب وصولي إلى لندن.






 وأنا أترنُّح، ثمَّ أَخذتُ ملابسي المرمية علي الأرض

 شعرتُ مـ الشاب ما شعرتُه مع خالد في تلك الك المرًّة التي قَبْلني فيهاء، بل ربُما أكثر .
فتحتُ الهاتف لأجلد رسائل اعتذارية يتتابع وصولها من خالد. وليت الأمر توقُف عند هذا الحد. ليته. ..

الّهـورة تنظر
وقفا يتودعان أمام باب الإستّديو . قالت له وهرٍ تتفَحَص عينه: "عـم تصير أحسن". قاطعها خاللد وطلب منها البقاء. فككرَت ريم بالتنرُّع بأغراضها
 سيذكِّرها بأنُها تملكُ ما يكفي من الأشياء في الإستديو، فردُت بالٍ نقانى:
"طيِّب".
وقفَت أمام اللوح حاملةً صورة و جهه جانيت، فلم تجد مساحة فارِّ فارغة
 للوح، ثُمْ عادت واستلقَت قربه على السرير . عانقها وأخذا ينظر ان من السرير إلى

 - شو ح تعمل؟ -- ما بدُّا تفكير . أكيد إيا حافظُن صِرْت!

- مش مهم. انْتْغُلو!
 صورة لوجه جانيت، فردًت باقتضاب: ""بكرة بتعر ف". أكمل يحضن المنها
 النظر إليهما.
 المبنى. غاب خالد داخل محلِّ قريب، وعاد بعلبة دخان وقلَّاحة، فوجد

ريم تجيب على اتصال هاتفي.

 فأعطاها سيجارة، وأشعلها لها. سألَّه وهي تنفَث الدخانـان:


نهاية يوم. نهاية قصَّة. لنهاية أيْ شي!

- بس بعد ما خلصِتْ القصُّة. لازم نتتُشَ ع جانيت.
- ما بـظٌّْ ح نلاقيهُا.
- أنا مُظٌُُ المككس.

قطعت الطريق، فرافقها. سألها إلى أين يذهبان، فلم ترد. وصلا وا إلى



حدث فيه الانفجار، ففهِم فورْا إلى أين تذهب ريم ريم.


وعادَت إليّه، وأخذَّت تسَرح:
-

- ما خاف؟ إنتي دفكرة إني خايف؟
- لا. ما قصدي.
- وكمان مقرِّرة تطلنعي لحالِكِ
- ما بْتقَدر إنتُ تُطلع محي أَحْاُذ.
- 
- اوناق فيّيِي شويُّ، ممكن؟
$r \& r$
- وهوٌّي؟ كيف بوثَق فيه؟ بركي عملًّك شي؟
- مش ح يع ـ

- بدي قلُو شو طلباتي لإستقيل وفلّ. - وشو بدّك؟؟
- بدُي لاقي جانيت.
- بِا بانيت، بلا خر ا! ما تجتُنيني ريم!
- ظَبْ روق.
- 

عَلْت نبرة خاللد وهو يحدّنتها. كان الأمر خار جْا عن سيطرته. صعد



 ولم تَعُد الإجابات تنفع، عانقَته وكرَّرَت هامسـةُ في أذنه: "اوتاق فيم بليز"


 وقطحت الططريق باتُتجاه المبنى. جلس خالد على عمود عند الرصيف المقابل. بعد دقائق، رنَّ


 أن ير كِّز سمعه في الأهوات التي تصحد خافتة من الآلة. لم يكن يريد

أن يفهم المضمون بقدر ما كان يودُ فقط أن يميِّز أيٌ صرخة أو نداء استخاثة من أيًي نوع.
 عندما صارت قريبة منه، قفز ت تُعانقه، ثُمٌ قُبْلَّه وسألته: "وين الليلة؟"

$$
\text { ما رواه ضرغام - } 10
$$

يُخْيُل لـخالد أنْ ضرغام يستعيد طاقته في حضور ريم. كأنّه ليس الر جل المُتْعَب الذي طلب منه ذات يوم أن يُعيده إلى سرير ه، و وصار في الـي اللاحقة يروي حكايته ببطء شديد.




 على الدرابزين، وينظر إلى موتورات المياه في الأسفل. يصمـت قلئلألا،
 امتى رابح؟؟... أنا صرت أحسن، إنت منيح؟ ... قادر تنسِّق وثتَك بين
 فيّي لما تقدرَّ. يُنهي الاتصال من دون السؤالل عن سلام. يعود إلى غرفة الْجلوس، ليجد ضرغام يلاطف ريم؟ والأخيرة تضنحك

 rqo

تخخاف مش ح إسرقا منُك!".
***

ما من نهايات بطيئة.





 وهكنا أقبلَت نهاية علاقتي بـجانيا

 انتهت علاقتنا قبلها بأربع سنوات، عندما وتفنا مع الأهالئلي أمام مبنه المدلرسة في اليوم التالتي لاختفاء سليمر. كانت النيران قد اشتعلت في ذاك الك الجانب من الملمدرسة بعد القصسن


 كانت في الجزءء المحترق من المبنى. استمر夫 صوت القصف على القرى المححيطة يصل إلى حيث نقف. لم الم







 يتبدُى فيها رعبُها على هذا النـيا

الانتظار، ومن الرغبة بعدم تصلديق ما يجري.





 معالم كل جثَّة وأرفع نظري ناحيتها، وأثشير لها بحر كة من وبهِي أنُّها ليست بمئُة سليم. لم نجذه بين الجثتث، وعندما حاولنا التأكُّد من سجالات الملدرسة، قالؤ



 كان يُفترَض بالخبر أن يكون جيدّا، لكنً الأيام التي سبقت تأكيده،


 rev

أخفيتُ عنها التلفاز والراديو لأجنُّها الأخبار . وكنتُ أقرأ ألصحف بالخفاء عنها خلال نومها، قبل أن أعطيها لمن تبقى من الشباب النّين يحرسون المنزل ليتخلُّصوا منها.
 الحنف في بيروت والمناطق، أخلذ عدد المسلُّحين الباقين عندي يتنا يتاقص

 زَهَتَ"
وسريگا أدر كتُ: حان الوقت لأن نترك سوق الغرب.
لككنَ جانيت لم تكن تقبل. كانت تعتبر أنٌّ مغادر تها للبيت مشروروة
 اللذي غادره.








 المنطقة الشمالية الشرقية من بيروت.
 لم تقم بأيًّ ردّ فعل مباشرة. التزمت الصمـت، وانقلب التزامها بتتالي الأيام




 عامُا، وكانت كمّن قرّر الانتقال إلى عالم بعيل



 معها. استهجنتُ الفكرة في البداية، ومع هجسي المتوانمل بلم بها، اقتنعتي.
 أو يبرز أي شيء يمكـن و صله بالحاضر .


 زاوية السقف. كانت مرتمية بلا حر الك كالجثت المغروزة برمل الشاطئ في أحمالامي.
 السقف بشقوقه، وانتهىي بي الأمر أن أبكي بصمت بينما هي اني نائمة بـجانبي.


 إلى غير رجعة. في الأليام التَي تلَتْ محاولتي البائسة، غرفتُ في اكتئاب عميق، جعلني req

ألازم المْنزل وأتوقَّف عن العمل، فاعتدى مجهولون وعلى كتير من أمالاكي؛ واحتِلً أناسٍ بعضها الآنخر بسلطة الأمر الواقع



 عليه الخناق؟



 المكان الو حيد الذي يبت ذلك، وأستطيع فيه لمسها
 الأمر غائما وعرضة للتأويل، وكان ذلك سببا آلخر لأواصل الحم الحفر العميق


 القرية. فبعد مغادرتنا بشهر، انسـحبت القوات الاتي الاسرائيلية، واستَتُرَت المعارك حول سوق الغرب وعليها، وبدأتت دورة من أقسى دورات الحرب: حرب الجبلـ

 الأمور من دون أن يؤخْذ رأيك فيهاء وفي ذلك سخرية أخرى ى، أن تصير


 الوصول إليه بعد التُنسيق مع قوات الجيتن، وأدخل لأججده قد انقلب

 من أُمكنتها، الكثير من القُمامة في الأرجاء، أما باقي قطع الأثأثات التي لم


 واقفًاعند ملخلها، أكتشف أن لا شيء بتاتًا فيها لا لا سرير، ولا كا كراسي، ولا ولا




 بنظري، فال أراها في أيٌّ مكان.
 الدر ج يسألني ما الذي يحدث عندي،




 بجانيت في الأوتيل الذي يحمل فيه، فأقابله، وأعاود اللقّاء به أكثر من مرّة كان طوني بالنسبة لي الشخخص الأخير الذي أعرف أنُّه التُقى بجانيت

من بعدي. كان الدليل على أنَّ جانيت استطاعت في حالتها المُرَّضِيًّة أن



 ولا ينتهي انتظاري.
 أن أعرف أنًّ قصتي لن تُتههي إلًا بعد أن أفقد كل شيء. حتّى جانيت كان عليً أن أفقدهـا.

 راوي الحكاية؟ من يُنهي القصص؟ من يرويها أُم من يقر أها ويستمع إليها؟
هي أم لا؟

قال لها إنُه سيقضي بعض الوقت في اللجريدة لِّكمل بحثّه في إعلانات
 داعي. .. اقعل بلِّش اكتوب بالتحقيق" "



 بعد تكاثر الأوراق في يده، بدأ يضعها على الطاوليا







 نصَّه من حيث ترقَّف.

 وقف خاللد فوقها ينتظر منها أن تقول له أيْ شيء:
 - أينّ حفله؟ - مشَ قِلْت ح تاخلدني ع حفلة بْ ساسين وْمَعَك بطاقتين؟ مش الليَّلة الحفلة؟
-

- طب يلاا البُوس!



 اللعتبة ينظر إلى ريم. كانت قد انـته

 بل اكتفت بالابتسام. انتهت من ماكياجها، والتفتت إليه تريد الخخروج، فأفسح لها الططريق.
ror
"يُّاْ؟"، سألثه ولم تنتظر ردَّه. انطلقت خار ج الإستديو باتُّجاه المصعدل،
فأغلق خاللد الباب ولحق بها.
عند مدخل البناية، وبحدا سيٌّارة أبو بيتر تنتظر هما. قالت ريم إنَّها هي
من اتُصل به.
كان مزاج أبو بيتر رائقّا للغاية. يبتسم ويضحكك ويقصُ لهما كيف الثقى بزوجته، ويردِّد كلمات أغنية وردة شار خحا: "قلبي سعيد ويَّاكُ يا حياتي،
ويًاك يا حياتي قلبي سعيل....".





 اللذي تخلُّفه صورة واحدة. أمًا في زاوية الإعالان اليسرى رقمّ هاتفه مسبوقًا بعبارة: "في حالل و جود معلومات، الاتصال


 يسلكون هذه الططريق، فيرون الصوروة ويتّصلون بها

 للعاصمة، فضّا عن طرق رئيسية يسلكها الناس يوميًّا للو صول لإلى بيروت
 لججانيت. أنا مأكَّدة"، ابتسم خالل، وقَبَلها غير عابئ بوجود أبو بيتر، ثمٌّ عادا إلى السيًّار ة،

كلفِّ بهما على النلافتات الأخرى. بعد أن انتهت الر حلة، أعادهما أبو بيتر


 إنُه سيهرب عائنُا في أول شار ع جانبيا
 ترقص وتدور، وتعود لتمسلك بيل خالل، الذي و وجل نفسه يبتسم ويضتحك في آن واحلد.

حكاية تطفو فوق لندن -7
حملتُ من الشتاب.
أمسك دفتري بعد عودتي لبيروت، وأفتح الروزنامة، وأصير أحسب


 يجبب ألًا يحدث هذا! أشتري اختبار حملِ من الصيدلية، وتأتي النتيجة إيجابيًّة. أزور طبيبة جديلدة لا يعرفها
 أقول لها إنُّي أريد الإطمئنان على حالة الجّي الجنين، فتنظر إلْيَّ غير فاهمة، تمّ




 roo

وتطلب منُي الانتَالِ بها ما إن أشتر بأيٌّي شيء غير طبيعي.
 ساعات إضافية في المكتب، وأسوق في الشوارع ع أنتقي أكثر خطوط
 عند التقاطعات عندما يدقُّون على نافذة سيًّارتي، وأتحذُّث معهمه، وأعرف أسماءهم
أجشنح نحو عوالم أخرى، وأستمع لآخر أسطو انة كلاسيكية أعطيتني




 قبل أن يحدث الالتفاف نححو نغمة مختلفد راقصه كأنهّها الاستثناء، ليعود
 نفسها تَبدو كَخُفوت عظِمهم.






 سببّا، وهذا تحوير لن أقبل بهـ
هل كنتُ أفلسف الأمور؟ ربَّما. لككن، لو عرفتَ تَصُة والَدَيْها وتصَّته
مع أبيه، لفهمتَ وجهة نظري أكتر .


 وكان أملي أن ترميه ردودي السمـجة وسط تساؤلات أكثر جديًّة، وأن

تحفّزه على البحت




وستربُت على كتفي.








 الأطفال. جسممي يقتل أطفاله فقط.





 rov

في مستشفى، وأخاف. يموت القطُّ، وأخاف. أقنح نفسي: هناك شيء قاتل في الْللد.
 هحادثتي في المكتب، بشّيء. سأنقل عملي لمكتب لندن، وأبقى هنا.

راديو ضرغام: موت في ساسين
يتشارك ناششطون لبنانيون فيديو على الشبكات الاججتماعية، يقولون إنَّه يوثّثُ حادثة سقوط قتلى بعد انْقطا ع الكهر باء في ساحة سار ساسين البار حةه، حيث

 وشرح المصدر أنَّ الْفو ضِى البادية في أنحاء الساحة


 الإصابات التي عولجت في تلك الليلة.

 بكشف معلومات أكثر في الساعات المقبلة، متَّهِمن الحكومة بالتِ بالتعتيم على الحادثة أو بالضّلو ع في ما حدث.

كانا هنالك






 وأنيسا محكوم عليها بانقطاع الكهر باء. خر ج ج أحد العامالين في المقهى
 بحسب قول العامل.









 أنْ شابُّيْن خبطا به وأوقعاه على الأرض
لم يقدر خالد على النهوض. كانى






تبُّن ما يحدث





قبل أن تسأله أين كان.
 الساحةة إلى شار ع جانبي. هناك، جلس خالـي










هي إلًا دقائق حتُّى غرقا في النوم.



 وحيدّا. بدا للحظظة أنَّ الحصصان الثالث يسلك طـك طريقه لربح السباق، لكن.


 الناس الذذين يعرفهم، وقبل أن يتو صل إلى إجابة، كان الحصصان قد اقترب منه وقفز عليه.





 إلى الكاداديو، ويشرب شايه الصباحي المي

 البار ححة، و كأنّ شيُّا لم يحلـَ

في مركز الشرطة
كان اليوم يوم عطلة. ردّت سهى على الاتصال وهمي نصف نائمة. تحدّث

 كل شيء عند قدومها. قامت ولبست مسرعة، وركبت المترو. حاولت الالتصال بروجيه لتعلمه بالمحادثة. بعد أن تغلُبت علي ضعفـ الإرسال

المجيب الصوتي يقول إنّ خطّه مغلق، فأعادت الهاتف إلى الثى حقيبتها.

 191

مبرزةً جواز سفر ها. شرحت أُنه قد طُلب منها الحّضور لسبب لا تعرفه بعد، فاستبقاها شرطي أوُلل في غرفة انتظار واسحة كان فيها فيا أناس آخرون، وغاب دقائق قبل أن ير جـع ويدعوها إلى إلى مرافقته.

 الأول الذي رافقها إن كانت بخير، وإن كانت تودُ أن تشرب شئئُا، فشكر تهما.
نظر السُرطي إلى بطنها وسألها:

- حامل؟
- 
- أيَّ شهر؟
- آخر الخامس.





وآثرت أن تنهي الحديث بالسـوال عن سبب الستدعائها.






 تفصيل ما قاموا به من تحرٌّيات، ولأنُه كان يعرف أنَّ سـهى في حاللة صـدمة

وأضحة، كان يوقف حديثه ويبرٌّ ويشر ح ويججيب عن أسئلتها مهها كانت سخيفة.
صارت عيناها تدمعان، وشعرت باختناق فجائي، ثمّ وجدَّت نفسها


 بعلبة محارم و وتنينة مأء.




 الشرطية حالتها، فاستدعت فريق إسعاف، ونقلتها بمساعلدة زملائها !!لى غرفهة جديدة حيث تر كو ها تستلقّي على كنبة. مرًّت دقائق قليلة قبل أن يظهر فريق مكوٌّن من ثالائة مسعفين فوقها.

 كانت أكلت أيَّ شيء في الصباح، فأشاحت سـه


الطنل.



 بطريقةَ معيّنة، وهو يعطيها إبرة مهذّئن.
rir

عليها أن تُخبر لينا. لكن كيف تُخبرها؟ لا، لن تقول لها الخبر على



 ماذا يفعلون؟ يحملونها؟ يمشون بها؟ إلى أين يأخذونها؟ ستعود إلى بيروت مع جثِّة!

تلفاز مقهى المول: انفالات أنحلاقي
داهمـت قوى الأمن فندق "Night Moon Hotel" بحضور رئيس بلدية
 أنَّه "رأى بأمّ العين الفجّ

أو ضـاع غريبة.
 لممارسة الجنس من قبل المثلييّن وغير المتزو جين، إلى بحانب توفير المخلدرات والمنشطات اللجنسية من قبل الطاقم الذي يدير الفندق، واللذي تفتقد غرفه إلى معابير النظافة التي تحلِّدها وزا وارتا الصححة
واللسياحة.

وتال شاوول في مقابلة تالفزيونية إنَّ طلبه مداهمة وإغلاق الفندق، ،


 المنافية للأخلاق، التي تسيء لسمعة عائلات المنطقة ورجالها

وساقت قوى الأمن طاقم عمل الفندق ومن وُجدوا في الغرف إلثى
 الشتعر عنها. كما عثرت القوى الأمنية على بقايا مواد مـخلدرة وحقن وخلالفه من الممنوعات في الغرف.
وأصهرت القوى الأمنية بعد ساعاتات من عملية الدهم بيانًا ورد ود فيه أنَّ

 العامة التمييزية استنادًا إلى المادة غ عّه من قانون العقوبا تنص على أنٌ "كل مـجامعع على خالاف الطلميعة يعاقب عليها بالُحبس
 بالآداب والأخلاق العامة، وللمادة



 الأحمر.
وانتشرت أخبار عن وججود عدد من أولاد مسؤولين كبار كانوا في غرف الفندق في اليوم الذي برت وت فيه المداهممة، وأنَّ القوى الألمنية



 الأمن التُعليق، قال ششاوول إنُ المراد من هنه الأخبار المـجافية للحقيقة
 على راحة المواطن، ولوزارة المانخلية داعيًا إياها إلى مواصليلة الضر الضا

بيد من حديد في كل المناطق اللبنانية لمنع الانفلات الأخالقي.

انٌّصالان أخير ان
قام خالد مسرغًا من كرسيّّه عندما لمح طوني في التلفاز يُساقِ مكبّل


 البار حة، لا منذ أشهر انشتغل خالد بمتابعة التقرير التلفزيوني عن "نايت مايت مون". انتهى

 أخرج اللانتوب، وبدل أن يباشر الحمل، صار يتأمل الطاولات
 تمر سيارات كتيرة. فمنذ حادث سانين، قبل أسبوعَيْن، ومعظم الناس
يلازمون بيوتهم.

في النهار الذي تلا حادث ساسين، اكتشف خالْ خالد أنَّ جسمه مليء


أن تنظر إلى مواضع يشعر بها بالألم ولا يستطيع رؤيتها في المرآة.
 بعد استقالتها، وعاد خاللد يكمل العمل على تحقيقه. كانا معُا، ولم تكن

هناك حاجة للخروج




التي ظهرت في الخلفيّة، أنُّهم يتسلُون، فقطع الاتصال معهمم. اكتأب
 هذه المرُّة، أحسَّ من نبرتها أنَّها لا تا تعني ما تقولها وتوالت الأحدات في البلد...



 أسطح المباني، حيث أجبروا على الركو ع وكُبِّلت أيديهـم بينما كان الناس الذين يتابعون سير العملية من الألسطح الأخرى يصنقي الأمنية ويشتمون المقبوض عليهمم.


 الملابس الحز بية النظامية، بعلما كانوا يرِاقبون بخخفاء خلالال جلسات


 الناس ليتابعوا أخبار الموت مـجهول المبا لمبيب.




 للسيارات المتصادمة عند تقاطع الأونيسكو، اللذي عادت الثننوات إلى

الترويج له، لم يُيثُ أئيُ تسجيل جديد. انتشرت فقط فيديوهات تبيّن



 والنواب والسياسيون يتشاتمون. بدورهمه، أخلذ رؤساء القوى الأمنية يتبادلون الاتهامات في مقابلات صححافية، وانعكس هنا التلاسن مشناكل

تنسيقية بين القوى الأمنية في أكثر من حادثة عليا على الأرض
 لكثرة تداوله قاباًّ للتصليق. الكالام يستمر ولا ينتهي. أنخبار الانتحارات






الرسمية عنها، لم تبدُ أنَّها هذه المرَّة في طي طريقها للانتحسار .





 فورًا: عجوزُ عيدِ الميالاد. أخذذ يتابعه بنظر اتهـ أُخر



الطلب وعاد ليغيب داخل المقهى.

الآخخر إنَّه يتَّصل بخْصوص الإعلا
"أي"ي إعلان؟"، سأل خالد.
"بخصوص الستٌ جانيت"، ردٌ الرجل.
"السُتٌ جانيت؟"، استفهـم خالد غير مصدِّقَ ما سمعه.
"مْنققذر نشوفك نهار الأحلد، الأسبوع ع الجاي؟"، تابع الرجلـ "مين sعي؟"، ردٌ خاللد.





 "طيّب، طيِّب. اعطيني العنوان بالتفصيل وقلٍّي أيٌّي ساعة بِجِي"، قالِ

خالد.


 ليهزَّ الرُّجل ${ }^{\text {لك }}$ مرَّة، فمال بسد الألخير على الكرستيِّ المـجاور. مات العجوز؟؟

 الرقمَ مفترضًا أنَّ الرجل يعاود الاتصال ليضيف تفاصيل أخرى عن $r 79$

اللقاء، لكنُّه سمع بكاءٌ عند الطرف الآخر .


عرف صوتها فورًا.

V- حكاية تطفو فوق لندن
لو كنت هنا، لأخبرتُك أكثر. لأكملتُ لكُ الحكاية، ولالتزمتُ بما


 أنَّ الحمل من رجل آخر هو متحض تفصيل في سياق، وأنَّي اتٌّخذُ


 أمُّا عازبة. عندما تِكرُرت معحاولات لات خالد لاسترضا


 وانتقيتُها بالشراكة مح لينا: ريمر.
لينا لم تكن تحرف ريم، وريم لم تككن صديقة معرَّبة منِّي. كانت


 المغادرة إن أرادت، وأنًّ الاثنين لن يشتبكا في علاقة، إلا إذا قَرَّرت ريم

بعد جدال طويل، ومناقشات بيني وبين لينا التي لم تكن محبَّذَّة إطلاقُا











 الجديد الذي يقيم فيه خاللد، وهاتفتُ لينا، وقلتُ لها لها أن تو تواعد خالدي في في في المكان نفسه.
كنًا نخطِّط، أنا ولينا بحيث لا يجيء أيٌّ منًّا إلى اللقاءين، وأن نترك





 الأرجح تصوّر بر نامجُا أو حملة من حملاتها الإعلانية.



فيها لو أحبَّت.



 لقد حدث الأمر برغم إلغائي الموعد. لقد قرُّرَت ريم الذها الـهاب إلى الى




لست هنا.
أغمضُ عينيُ بينما ترتفع الطائرة، وأحاول أن أتنفَّس عميقًا. أضه


 شبابًا نبتسم ونصنحك مكا



 خار ج الْنافنة.
السَّحَاب يجري. السُحَاب أبيض. الأرض بعيدة. سأصل بعد ساعات إلى بيروت. سأدخل الكنيسة بعد أيام. سأرى

 وأقوم بكلِّ ما يشغلني عن مبادلته النظرات ول لكنُّي سأظلُ أكيدة أنَّه يكمل

 بارقة أمل يمكنه البناء عليها. ماذا سأفحل عندما يقترب منتّي ويطلب محادثتي؟؟ ماذا سأقول له؟

وكيف سأُخبر
سأمشي مع لينا وراء النعش.
السماء فوقنا. السماء زرقاء، لا غيم فيها.
القبور مفتو حة، يصعب عدُّها.
الموت كثير، وأنت قربنا في التابوت.
لكنُكُ لن تقول.

صحيفة الطائرة: خطف بجثث
بيروت - أُبلغ عن نشاط غريب تكرًّر حدوثه في شوار ع العاصمة اللبنانية،



 ويستخذمون باصات نقل صغيرة لِينقلو! الجتثت. ويساعد خوف الناس من الاقتراب من الجثث ون لا لاحتمال احتوائها

 وتختفي من دون أيِّي ردٌ فِل يذكر تجا تجاهها. rvr

وبعث مواطنون - قالو إنُهـم فقدوا أبناءهم في أحلداث الموت
 فيها بالعمل على استرداد جثتث أبنائهم لدفـنها. وبدأَت قوى الأمن الداخللي والجيث اللبناني تجوب والمدن الساحلية الرئيسية لضبط الأوضا ع. لكنْ حالـالة الهلع التي يردُّها
 التصريحات من قِبَل مسؤولين لبنانيين، امتدّدتا إلى عمل القـلى القوى الأمنية


كهذه، ولا يستطيع حجم عديدها تخطية كل المناطن المق اللبنانية.

 مستشهدين بظهور جماعات مسلُحة أخرى تقطع الطرقات وتى وتوقف الحامَّة وتدقِّق في الهويًّات


 اتُّقْتِ علي قبولها.
ولم يصلر عن منظمة الصحة العالمية أئي توصيات بخخالاف بيانها
 لبنان عن كثبـ.

ما حلدث، وما لم يـحلث
يوم الأحلـ، صباحّا. قطعت سيًارة أبو بيتر ثلالثة حواجز ووصلت إلى الحابز الرابع.







وراء السيارات المنتظرة، والانتظار خار بجها حتُى يعود إليهما.
 فأوقفه خاللد طالبٌا منه عدم تصعيد الأمر، وقال: "هـُأُ بير جع بعد شوي، وبيمشًّينا"،
تفحْص خالد الشارع حوله. كان صفٌ السيارات المنتظرة يطول

 عادي اعتادوه منذ زمن، وبجانب السيارات، كان ان الر الريفيف يفيض بالنفايات المتكوزّمة. أسبوع واحد كان كافيًا لتظهر كل هذه القـمامة عند النواصي ورية ورسط







 الاتصال حدلث صمت غريب، قالت سهى من بعله: "خالد. إنت الليا ryo

ح تقول للينا. ما بقدر أنا قَّلا ع التلفون"، لم تكن تسأله. كانت تُعلمه، وهو لما عـم يعترض.

 خاف خالد عليها. خاف على الطفل. خاف على كل شيء. خاف ولم يفهم. كيف يتصدُر حدث كهذا حياتهم فجأَهُ كيف يظهر هذا الحدلـ هكذا من لامكان؟

 وعمله في لندن. ألم يكن يجحب أن يتُصل به أكتر؟ كان يمكن لخالد ألد أن




 على وجنتهه، واستلقت قر قر به و حضنته.


 الذي التزم بتقديمه.

 اليوم، الأحلد. اليوم، الدفن. سُنْهي هذه الزيارة، ويُسر ع عائلّا إلى الكنيسة. ظهر شاب الحاجز بعد نصف ساعة من الغياب، وأعطاهما الهوية،

 خخلِّصنا. إمشي. عم تعطّا العالم"


 التي في حوزته وقرأ ألعنوان لها كا "هيدي هيّي لكن"، أجابه أبو بيتر .


ودخل.

وجد نفسه أمام طريق مرصوف ببالاطات صغيرة نبتت الحششائش
 فيهما بضعة أشجار صغيرة، وبعض الورد الأحمر والأليض، بالإلإِيافة



 سلُّم على خاللد واعتذر عن سلوك الكلب مبرِّرًا:" "بينْبُبط بس يشوف
عالم جديدة".


طلب الر جل من خالد الانتظار في الحصالون، مشيرٌا إلى غرفا


استأذن الرجل منه، وغاب في ناحية أخرى من الطابق الأرضبٍ

 في إطارات على المنضدة تحتها. لمح جانيت فيها. سمع نِض قلبه يتسار ع.


 الر جل و حيدّا في مر احل عمريَّة مختلفةَ أو أو تظهر هما معأ، أو أو مع أشخاص



 اللهفة الذي ألخذ يتعاظم داخلها دلها فصار يُوزّع ع نظره بين قطع الأثاث الفارهة حوله.


وقال مرحِّبا: ">أهلا"،.

 عندما أرسل له العاملون معه هنا صورزا للافتات إعلانيَّة تظهر فيها صـا صور


السبب وراء هذه اللافتات و وهدفها. قال "إمتّي"، ومضى يعلك الأمحرف في أواسط الجُمَلِ.
"حضرْتك إبن السـتٌ جانيت؟ سليم؟"، سأله خاللد.
"نحنا مْنَعْرْفَك؟؟"، استفهـم سليم وهو يعقد حاجبيْهُ
 يلاقيها"، أجاب خالد.
دنحل الرجل الستِّيني بصينيّة القهوة ووضع الفنجانيْن أمامهما
وانستحب، فتابع سلـيم يسأل :

عندما أومأ خالد برأسه إيجابُا، ردٌ سليم مستغر بُ بُا:


السقوط جزء من الّعبور

 أجدُني أسقط، ولا أعود قادرٌا على وقف التهاوي، فآخلذ أردّد: "السقوط جزء من العبور ... السقوط جزء من الثبور".
 ولا أعود أعرف إن كان الذي أراه قلد صار فعأْا ماذا لو كا كنتُ أغغيرّ
 أن تحدث؟ أخترق السواده، وأصعلد. أُصير في السِماء، بين غيمٍ أبيض، فتتَّخذ

الأشياء تحتي هيئات أكثر تشكُكُر.

 حتُى أجلد نهرّا لم أزره من قبل . أجلس على ضفُتهه، وأغمض عينيًّ. أششر rva

بالماء يبلُل ساقيُ. أنتظر ولا أعرف ما الذي أنتظر هـ وعندما أفتح عينيَّ،
يكون ماء النهر قد صار أححمر، يفيض بجثتث تنظر إليْي.



الجثث تعبر قربنا وتحدِّق فينا.
أغمض عينيٌّ وأعبر مرّة أخرى
أينٍ أنا؟ أين أنابٌ



 أيضُا قد تجسُّدت.

 أفعل ذلك لأبقِيَه معي، وأصير أردِّد: "يا لـجمال ما حدث بان بينتا... يا لجمال ما لم يحدـث بيننا"، أقترب، فتتشوً





 نقف معأ. كما لو كانت أول مرّة، نقف.

كما لو كنًا على أدراج سوق الغرب، نقف.
كما لو أنَّ النّي حدث ملى من قبل كان تمهيدُا لما يحدث الآن وما سيحدث بعدها.
نقف معّا، ونُذهَل لكمٌ الأثثياء التَي نراها للمرّة الأولى.



## شكرُا

أحمد وائل، مححمد أُحمد شومان، زينب تر حيني، روجيه عوطة، رشا



## تنويه

استُفيد خالال كتابة هذه الرواية من نُوى لأخبار وتصريحات وأرشيف من مواقع: ناو ليبانون، النهار، السفير، الأخبار، memory at work.
ومو اقع أخرى.

سلسلة حوادث غامضة ضجّت بها بيروت: عربات غاز تزامن ظهورها مع حوادث موت. قتلى في حوادث سير قيل إنهم قضوا بسكتات دماغية واختناقات. قطط نفقت بأعداد كبيرة. موت أطفال رضّع في الستشفيات. انفجارات، وحروب. لكن في المقابل، الفنانات الشهيرات الثلاث: رايا وكنزي وأنيسا قرّرن وضع حدّ للخصومات المزمنة وحلق شعورهنّ دعمًا لحملة بعنوان: 'ما تحلق لبلدك'...

وسط هذه الأحداث، ينهمك خالد بعلاقة جديدة مع ريم محاولًا التغلب على فشل زواجه بسهى، ويساعد جاره العجوز في البحث عن زوجته المفقودة، بينها سهى في لندن تحاول خوض رحلتها الخاصة.

هلال شومان كاتب وروائي لبناني. صدر له في الرواية 'ما رواه النوم'، 'نابوليتانا'، 'ليمبو بيروت‘ (ترجمت إلى الإنكليزية).


